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ABSTRACT
\
A survey of Hans Fallada's serious novels reveals 
a major preoccupation with the theme of the individual's 
relationship to society's authorities. In particular, 
a series of six novels produced by Fallada between 1932 
and 1946 reveals this relationship in depth. None of the 
six novels, however, presents the problem of the individual 
versus authority in precisely the same way. There is# in 
fact, a stark philosophical contrast between the earlier 
novels and the later ones. This change in point of view 
is particularly noteworthy since Fallada, chronologically 
and by critical consensus, has been identified with the 
German literary movement called "neue Sachlichkeit," which 
sought to give fiction a quality of sober, objective 
reality without the obtrusion of subjectivity or idealizing. 
Fallada's volte-face in the pivotal matter of the relation­
ship of the individual and authority has not been noted by 
critics.
In order to gain an insight into the motivations 
for Fallada's change of viewpoint, a study of the extant 
biographical data has been made. The sources for this data 
are Fallada's two autobiographical works and a biography by 
Jurgen Manthey, which contains quotations from Fallada's
iv
previously unpublished letters and autobiographical 
writings.
The sources for critical discussion of Fallada's 
novels have been Manthey's biography and the review of N 
Fallada's novels which have appeared in periodicals. Works 
dealing with the political, economic and social conditions 
of Germany in the Twentieth Century have been used as 
sources for understanding the milieu of Fallada's novels. 
Alfred Adler's theories of individual psychology have been 
employed in the interpretation of deterministic tendencies 
in Fallada's earlier novels.
The findings of this study have been that, far from 
demonstrating a consistent attitude toward the problem of 
the individual in his relationship with authority, the six 
novels under discussion show a marked conversion in the 
author's viewpoint. Fallada begins in the two earlier 
novels, Kleiner Mann— was nun? and Wer einmal aus dem 
Blechnapf frisst, as an advocate for the individual in his 
claims against society's authorities. The turning point is 
the novel Wolf unter Wolfen. In this work and in the three 
later ones, Per Trinker, Per Alpdruck and Jeder stirbt fur 
sich allein, Fallada assumes the role of a judge who 
attempts, for the best interest of society, to determine 
objectively the legitimate claims of both the individual 
and authority, and to promote cooperation between them.
v
CHAPTER I
THE PROBLEM AND DEFINITIONS OF TERMS USED
The Problem
This dissertation undertakes to discuss the 
problem of the individual's relationship with authority in 
the novels of Hans Fallada. Six novels have been chosen 
for discussion as being reflective of the subject: Kleiner
Mann— was nun? (1932) , Wer einmal aus dem Blechnapf frisst 
(1937), Per Trinker (1950) , Jeder stirbt fur sich allein 
(1947), and Per Alpdruck (1947). The works are discussed 
according to the chronology of their dates of composition, 
except for the last two named. The reasons for the anomaly 
are discussed in the section dealing with Per Alpdruck.
A chronological approach has been adopted because Fallada's 
works show a development which parallels his psychological 
maturation.
The above six novels were chosen for discussion 
because they presented, among Fallada's complete works of 
twenty-six volumes, a psychologically unified approach 
which clarifies what has been termed "Inkonsequenzen"^ in
Jurgen Manthey, Hans Fallada in Selbstzeugnissen 
und Bilddokumenten (Reinbek bei Hamburg: Rowohlt
Taschenbuch Verlag, 1963), p. 110.
1
Fallada's novelistic viewpoints. The complete works pre­
sent a bewildering variety of literary types, including 
fairy tales, children's stories, animal stories, and 
innocuous entertainment novels having no apparent bearing 
on any important matter. There are, in addition, signifi­
cant works: Bauern, Bonzen und Bomben (1931), Wir hatten
mal ein Kind (1934) and Per eiserne Gustav (1938), which, 
while useful in an understanding of Fallada the writer, do 
not bear on the discussion at hand in a way which would 
make a significant contribution to this dissertation.
The approach adopted here is an analysis of the 
motivations of the main characters. Such an approach is 
indicated because of what has been termed Fallada's "naiv- 
naturalistisch" style. It will be seen that Fallada's 
relationship to his fictional creations was, above all, 
emotional.
Definitions of Terms Used
In discussing the problem of the individual in his 
relationship to authority, it is necessary, because of the 
multiplicity of possible meanings for the terms "authority" 
and "the individual," to clarify the way in which they are 
used in this dissertation.
I have assumed authority to be essentially identi­
cal with the general will, a concept of the whole of which
2
Albert Soergel and Curt Hohoff, Dichtung und 
Dichter der Zeit (Diisseldorf: August Bagel Verlag, 1964),
II, 766.
individual wills are parts. Whether authority is exercised 
in a governmental capacity, in business, or through a pro­
fession, it has its being in a tacit recognition of its 
validity by the individual wills which comprise society. 
Without this recognition, forms of authority lose their 
influence, with the result either that other forms of 
authority take their place, or human society becomes chaos. 
Thus the existence and effectiveness of authority derive 
from the cooperative instincts of individuals, which 
instincts may be termed "social interest."
An individual is a person who has developed in an 
environment sufficiently free to allow him to exhibit the 
eccentricities and oddiuies of his personality that dif­
ferentiate his own personal style of life.
It will be seen that in the novels under discussion 
the individual's relationship to society and his relation­
ship to its forms of authority are equivalent. Authority 
is thus essentially an expression of society. The single 
exception is in the novel Jeder stirbt fur sich allein, 
in which the Nazi state is depicted. Here authority does 
not represent the general will, and the individual must 
reorient his concepts of society to guide his actions.
CHAPTER II
FALLADA'S LIFE
A thorough understanding of the moral and emotional 
dynamics of Fallada's novels is impossible without knowl­
edge of the elements of his life. Jurgen Manthey comments 
that such knowledge is required " . . .  weil sich die 
Inkonsequenzen innerhalb eines 26 Bande umfassenden 
Gesamtwerks nicht ohne die Inkonsequenzen im Wesen des 
Autors erklaren lassen. This discussion of Fallada's 
life will concentrate on the specific forces which formed 
his views, rather than on external occurrences.
Hans Fallada was born Rudolf Ditzen in Greifswald 
in 1893. His father was a high court justice of strictness 
and integrity. Fallada was the older of two sons. There 
were two daughters older than he. Indications are that • 
Fallada's brother and sisters made successful adjustments 
to their family and the outer world. For unexplained 
reasons, Fallada did not. A combination of conflict with 





5Jurgen Manthey points out that the relationship 
with his parents lay at the root of all of Fallada's later 
problems:
Fallada hat auch schon friih das Gefiihl gehabt, 
mit seinen Problemen allzusehr allein gelassen zu 
sein. Genau wie Verschlossenheit und innere Abkehr 
durch jede erneute Begegnung mit der Aussenwelt noch 
verstarkt wurden, so gab es auch Zusammenstosse mit 
den Eltern, die ihn weiter in die angelegte Richtung 
stiessen . . . Im Eifer, kleinere Verfehlungen zu 
ahnden und jeden Ansatz zu Zuchtlosigkeit und 
Schlendrian auszumerzen, iibersahen die Eltern leider 
haufig, dass ein ungewolltes Versagen, das Angste 
und f riih-neurotischer Zwang dahintersteckten.4
An essentially cautious, fearful attitude toward
life was evident in Fallada from early childhood. This
is seen as concomitant with a tendency to serious illness.
In an unpublished manuscript quoted in part by Manthey,
Fallada's mother wrote:
Unser Rudolf hatte sich sehr viel langsamer als die 
anderen Kinder entwickelt. Das lange Kranksein hing 
ihm nach, und Jungen kommen nach meiner Erfahrung 
auch nicht so schnell vorwarts wie Madchen. Er 
lernte sehr viel spater gehen, auch s p r e c h e n . 5
In addition to several serious illnesses, there was a
series of near-fatal accidents. Manthey speculated upon
the possible psychosomatic significance of these events:
Die heutige Psychologie fasst ja auch die 
physische Krankheit— von Infektionserkrankungen 
abgesehen— als ein selbstzerstorerischen Akt 
auf, der haufig dann vollzogen wird, wenn die 
Selbstentfaltung durch ungunstige aussere oder 
innere Umstande behindert wurde. Will man diese 
Ansicht teilen, so musste man schon in der
4
Ibid., p. 30. 
5Ibid., p. 12.
Krankheits-Affinitat des Kindes einen Trieb sehen, 
sich selbst auszuloschen. Erinnern wir uns: Bis
zum sechzehnten Lebensjahr ist Fallada einmal im 
Jahr lebensgefahrlich krank gewesen. Ausserdem 
brachten ihn Unfalle . . .  in Todesnahe.6
This theory is borne out by the fact that Fallada attempted
to commit suicide twice during his youth. These were
efforts to escape circumstances of great crisis in his life,
a tendency which is evident in his novels. Fallada's own
desire to escape the challenges of existence is the pattern
after which similar impulses of his fictional characters
are modeled.
Fallada's descriptions of his early home life in 
the volume Damals bei uns daheim, though softened by nos­
talgia, indicate the problematic nature of his relationship 
to his parents. We learn, for example, that when, as a 
child, Fallada had his corkscrew curls cut off in order to 
be "wie alle J u n g e n s , h i s  father fell into a rage, calling 
him "ein Zuchthausler"® and refusing to be seen with him. 
Such immoderate reaction had the effect of driving the son 
to adopt exactly the style of life of which his father 
accused him. When a plan to run away from home was dis­
covered, the parents were deeply offended, especially 
because the runaway had planned to finance the adventure 
with money taken from his father's desk. Fallada was
^Ibid., p. 39.
7Hans Fallada, Damals bei uns daheim (Reinbek bei 
Hamburg: Rowohlt Verlag, 1969), p. 79.
^Ibid., p. 82.
accused of "Diebstahl"^ and " V e r t r a u e n s b r u c h . T h e  
attempt to run away was induced to a great extent by 
Fallada's difficulties at school. He felt he could not 
communicate with his parents about them, an attitude later 
to be transferred to his relationship with the world at 
large.
Leider habe ich von Kind auf nie die Gabe 
besessen, mich aussprechen zu konnen . . .  so war 
es mir auch in dieser Stunde notwendiger 
Gestandnisse nicht gegeben, meinen Eltern mehr als 
ein paar kiimmerliche Fetzen von meinen Drangsalen 
zu berichten. Was sie da horten, schien ihnen 
ganz unbefriedigend, keinesfalls ausreichend zur 
Begrundung eines so wahnsinnigen Schrittes.H
The insecurity of relationships in his home life 
was carried over by Fallada to his life at school: "Ich
sehe mich noch stehen, blass, kranklich, verzweifelt, in 
meinem Mauerwinkel. Die ganze Penne freute sich ihrer 
Freiviertelstunde, mir war sie eine Q u a l . " - ^  There is a 
striking similarity between Fallada's view of himself as 
a child and that of his novelistic heroes, such as 
Pinneberg, Kufalt, Sommer and Doll, each of whom attempts 
to escape from the rigors of life within society:
Jeden Morgen beim Aufwachen lag die ganze Penne 
mit Kameraden, Lehrern, Schularbeiten wie ein Alp­
druck vor mir. Wenn ich mich irgend von ihr driicken 
konnte, tat ich es. Da ich sehr kranklich war und
^Ibid., p. 50.
10Ibid.
~*~^Ibid. , pp. 50-51.
^Ibid. , pp. 43-44.
8meine Eltern in steter Angst urn meine Gesundheit 
lebten, war es nicht sehr schwer fiir mich, oft zu 
Hause bleiben zu diirfen. Sah ich gar zu wohl aus, 
und schien mir der Tag ganz uniiberwindlich, so 
schlich ich mich in die Speisekammer und nahm ein 
paar kraftige Schlucke aus der Essigflasche. Dann 
wurde ich so geisterbleich, dass meine Mutter mich 
ganz von selbst ins Bett schickte.^^
His unhappiness led to escape-phantasies which were later
to leave an imprint in his works:
Es wurde dunkel, fremd, und mit leiser Drohung
standen die am Tage so vertrauten Gerate meines 
Zimmers um mich, die Gerausche in der Wohnung nahmen 
etwas Unverkennbares, Beangstigendes an— da zog ich 
es vor, aus dieser vertrauten, nun so fremd 
gewordenen Welt zu fliichten. Ich wurde zum Robinson 
Crusoe und lebte ganz fiir mich allein auf meiner 
Insel, und selbst ein "Freitag" war mir in meiner 
Einsamkeit noch zu viel. Meine Hauptarbeit gait 
dann der Sicherung meines Alleinseins; ich dachte mir 
nicht zu bewaltigende Klippen und Riffe um meine Insel 
aus, und die Pflanzungen, die den Zugang zu meiner 
Hohle verdeckten konnten nicht breit und verwachsen 
genug sein.14
It is not surprising, then, that years later Fallada 
welcomed the withdrawal from life afforded by his prison 
sentence. Manthey quotes a letter Fallada wrote his aunt 
from prison in 1925: "So darf ich aber wohl sagen, dass
es mir seelisch gut geht, besser als jemals in den letzten 
Jahren, so seltsam das auch klingen mag."-1-5 An identical 
attitude is evinced by the heroes of Wer einmal aus dem 
Blechnapf frisst and Der Trinker.
^ Ibid. , p. 47. 
^Ibid. , p. 48.
^^Manthey, p. 40.
9The difficulty with his parents provided the basis 
for his fear and hatred of any form of authority. From his 
first day in school he was intimidated by the teachers:
Uberhaupt gewohnte ich mir das Heulen bei Profes­
sor Olearius an. Es war das einzinge Mittel, das ich 
entdeckte, seiner Anmassung zu entgehen. Sobald er 
mich nur aufrief, fing ich an zu heulen. Ich machte 
uberhaupt nicht mehr den Versuch, eine seiner Fragen 
zu beantworten. Er wurde mich doch uber kurz oder 
lang zum Heulen bringen, also heulte ich lieber gleich 
los. Dies kam so weit, dass die Klasse vor der 
Lateinstunde Wetten abschloss, ob ich heulen wurde 
oder nicht.
As he grew older, Fallada's differences with authority grew 
more serious. In these conflicts he imagined himself the 
victim, a viewpoint which is to be observed in the crimi­
nals and lawbreakers in Fallada's novels. After having 
killed a schoolmate in an imperfectly executed attempt at 
double suicide, it is reported
dass Fallada nach dem Duell unbedingt ins Gefangnis 
will: Oscar Wildes "Ballade vom Zuchthaus zu Read­
ing" hat einen starkeren Einfluss auf sein 
Vorstellungsvermogen als das soebene Geschehene.
Statt froh zu sein, dass ihm noch einmal der Lebensweg 
offen gehalten wird, beharrt er hartnackig auf dem 
Martyrer-Nimbus. Er zeigt sich in einer peinlichen 
Unreife, tut so, als geschahe ihm, dem in einer 
"hoheren" Welt Lebenden in der niederen dauernd 
Unrecht, und er weiss sich mit seiner Unrast doch 
auch dort nicht geborgen.l^
The martyr complex and the erection of world views which
allow the individual to escape responsibility for his
actions are commonly seen in Fallada's characters.
1 6Fallada, op. cit., p. 46. 
■*"^ Manthey, p. 40.
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The problematic relationship of Fallada and his 
parents provides us with a key to the attitude which 
Fallada's heroes have toward authority. In two early 
novels, Der junge Goedeschal and Anton und Gerda, published 
in 1920 and 1923, respectively, the father-son relation­
ships are explicitly presented. Later, in the novels under 
discussion in this dissertation, the relationship was 
translated into terms of the individual's conflict with 
authority. Fallada unfortunately bought up almost the 
whole of the editions of Der junge Goedeschal and Anton und 
Gerda and had them destroyed. Thus it is necessary to rely 
on quotations from these novels by Manthey, who had access 
to privately owned editions. In Der junge Goedeschal the 
hero, significantly, sees his father as a tyrannical ruler:
Er hatte nicht einmal mehr so sehr Angst vor seinem 
Vater, die Zeiten des Zitterns und Weinens und der 
hilflosen, sich selbst zerfleischenden Wut hatte 
er— Zeus sei Dank!--hinter sich, aber er war all 
dieser ewigen Verhore, dieser Splitterrichterei, 
dieser ausgerechneten Pedanterie so todlich miide!
Sollte der Vater ihn schon strafen, da er nun ein­
mal der Vater war, also der Erzeuger und Ernahrer 
(trotzdem die Frage noch gar nicht entschieden war, 
ob ein Vater das Recht auf Tyrannis hatte, denn er, 
der Sohn, hatte ihn sich nicht zum Vater gewiinscht) — , 
aber er sollte doch um Gottes willen dieses ewige 
Gezeter lassen, dieses Geschwatz iiber jeden Dreck!
Es war doch wahrhaftig in diesem Hause als gebe es 
keine Jugend, kein Leben, kein Hin und Her, keinen 
bliihenden Flieder, kein Lachen. Sondern als sei 
dieses ganze Dasein nichts wie ein Strafgesetzbuch: 





Here, too, are seen the roots of the rationale that author­
ity bears the ultimate responsibility for the sins of the 
individual. A scene describes " . . .  wie Kai Goedeschal 
traneniiberstromt sein Lieblingskaninchen qualt und dabei 
dauernd das Gefiihl hat, seine Eltern seien Schuld an seinem 
Zwang zu dieser sadistischen H a n d l u n g . i n  Anton und 
Gerda, Anton's ruling passion is hatred for his parents, 
whom he blames for his faults:
"Meine Eltern--?" Und der Kranke fuhr hoch.
"Meine Eltern? Fragst du nach denen?" Fliisternd, 
nach ihrer Hand tastend; "Ich verstosse sie. Ich 
reisse sie aus meinem Herzen aus. Sie haben mich 
liigen gelehrt und nun ist die Luge eine Wunde 
geworden liber meinen ganzen Leib hin . . ."20
While he was still a boy, Fallada's disturbed
personality had developed complex methods which allowed
him to escape from responsibility for his actions. By a
mental process he divided himself into two personalities:
Ich meinte, mich dort stehen zu sehen in meinem 
Zimmer, mich und doch nicht mich, denn ich fuhr ja 
auch hier in der Droschke durch den Tiergarten! Und 
es liberkam mich, wie es mir schon einige Male— aber 
nur schwach— geschehen war, dass es eigentlich zwei - 
Hans Fallada gebe, zwei ganz gleiche Hans Fallada, 
und sie erlebten beide genau das gleiche, aber sie 
ertrugen es nicht gleich.
Ich hatte schon versucht, diesen Gedanken zu  
Ende zu denken, aber ich war nicht damit zustande 
gekommen. Denn wenn es zwei gleiche Hansen gab, 
so mussten sie bei denselben Eltern in derselben 
Stadt leben, und nicht nur in derselben Stadt. In 
der gleichen Strasse mussten sie wohnen, im gleichen 
Haus und— immer mehr verengte sich der Kreis— im  





schlafen, in der gleichen Haut schlafen, mit dem 
gleichen Munde reden— der andere Hans Fallada musste 
also auch in mir sein.
Aber das stimmte nicht, denn ich fiihlte ihn 
nicht in mir, sondern ich sah ihn ausser mir. Wohl 
war er ganz gleich, aber er war doch wieder ein 
anderer, denn ich konnte ihn mit meinem inneren Auge 
ausserhalb von mir sehen. Er war auch ich, aber er 
war ein Ich, das nicht ganz so wirklich war wie ich, 
der hier in einer Droschke fuhr, er war wie ein 
Schatten oder ein Gespenst. Oder wie ein Doppel- 
ganger.
Manchmal konnte diese Erscheinung etwas sehr 
Beangstigendes haben, so wenn dieses zweite Ich etwas 
tat, was mir gar nicht recht war, und mein erstes Ich 
hatte dafiir einzustehen, als habe es dies selbst 
getan. Aber in diesem Augenblick, eingezwangt in der 
ubervollen Droschke an einem noch frischen Sommermor- 
gen, war es fast erlosend, dass ich dies andere Ich 
in der Wohnung zuruckliess, murrisch und unzufrieden.21
This tendency to externalize motivations by a division of 
consciousness will be seen to occur frequently in Fallada's 
characters, particularly in their tendency to act auto­
matically or impulsively. The fictional expression of this 
personality-split is most explicit in Fallada's first 
novel, Der junge Goedeschal, in which Kai Goedeschal, after 
having written anonymous obscene letters to a girl, 
describes his actions to his friend as if someone else had 
performed them. In Fallada himself this mechanism became 
almost uncontrollable:
Hundertmal sagte ich mir vor: Das bin ich! Ich!
Ich! Hans Fallada! Das bin ich!— Und dann warf ich 
mich wohl auch hin und heulte vor trunkenem Gliick, 
dass es "Ich" gab, dass ich "Ich" war, und wusste 
doch nicht, wieso das schwer Ertragliche Gliick war 
. . .22
21Fallada, op. cit., p. 87.
22Ibid.
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The discrepancy between Fallada's actions and his beliefs, 
as will be seen in the discussion of Der Trinker, also 
derives from this source.
After Fallada had reached adulthood, strained 
relations with his parents continued. The son tended to 
left-radical political views. Manthey quotes a letter 
the father wrote to his son in 1919:
Dein Brief enthalt ein politisches Glaubens- 
bekenntnis und du meinst dann, wir wiirden "in diesen 
Dingen wohl nicht mehr zusammenpassen." Unrichtig 
ist nur daran das zweifelnde Wort "wohl," statt 
dessen Du hattest schreiben miissen "durchaus."--Die 
Zeit ist schon schwer genug. Wir beklagen tief, 
dass Du so ganz anderer Ansicht bist als wir. Wir 
beklagen aber noch mehr, dass Du anscheinend gar 
keine Empfindung dafiir hast, dass das Aufzeigen der 
vorhandenen Unterschiede Trennungswande zwischen uns 
aufrichtet, die fur unsern inneren und ausseren 
Verkehr verhangnisvoll werden konnen. Nur das sage 
ich Dir heute iiber diesen Punkt, dessen weitere 
Erorterung mir zwecklos, ja schadlich erscheint. ^
After serving a prison sentence for embezzlement, Fallada 
in 1928 attempted to arrange a reconciliation with his 
parents, but was rebuffed. This circumstance was incor­
porated almost unchanged into Wer einmal aus dem Blechnapf 
frisst, where the hero translates the estrangement with 
his parents into a hate for all society.
The anti-social bent of Fallada's characters is 
determined not only by personal factors, but also by the 
times in which the novels are set. Although outwardly 
the collective, organized existence of old Germany was 
still evident after 1918, profound problems existed on
 ^^ Manthey, p . 49.
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every level of life. The economic and governmental life 
of the nation was chaotic. As early as 1920 Germany had 
no more international credit; it was unable to obtain 
foreign exchange or other gold values for its payments.
The Treaty of Versailles, which is mentioned in the con­
text of conditions at Neulohe estate in Wolf unter Wolfen, 
was a constant drag on the economy and a source of inter­
national irritation. Orthbandt states, " . . .  die 
Bedingungen des Versailler Friedendiktates konnen als 
fortdauernder . . . mitteleuropaischer Kriegszustand
aufgefasst werden."^
Fallada drew his characters from the middle class, 
the class which had the most bitter experience during 
these years. The bourgeoisie, unlike big capitalists, 
could not write off war bonds and investments as business 
losses. To members of the middle class the lost war meant 
often not only tragic personal sorrow, but also the total 
loss of lifetime savings. The proletariat, too, in keeping 
with its bourgeois instincts, had laid up money which now 
disappeared.
Class hatred arose at all levels. The declasses 
of the upper level grasped anti-semitism as a convenient 
tool of hatred. The young workers turned readily to the 
left. The position of the middle class was problematic, 
as Heinz Rein pointed out:
O  A
Eberhard Orthbandt, Bildbuch deutscher Geschichte 
(Baden-Baden: Hermann Pfahl-Verlag, 1961) , p. 465.
15
Mit den wachsenden Widerspruchen der kapitalistischen 
Ordnung und den sich immer mehr verscharfenden 
Wirtschaftskrisen wurde der Lebensraum . . . immer 
enger und der Zeitpunkt, da der Aufstieg in eine 
hohere soziale Sphare immer schwieriger und 
unwahrscheinlicher, das Absinken in den Stand der 
Besitzlosen aber um so sicherer wurde, fast 
berechenbar. Dieser Stellung zwischen den Klassen 
entsprachen vollig die soziale Verworrenheit und 
politische Rastlosigkeit des deutschen Kleinbiirger- 
tums. Verlockt von Rattenfangermelodien aller 
Tonarten . . . wurde [es] . . . verzehrt von 
Lebensangst und Hoffnungen und so leicht anfallig 
jedem Lockruf, der es von der qualenden Frage "Was 
nun?" zu befreien v e r s p r a c h . 2 5
The "Rattenfangermelodien" which tempt the chief 
characters in Fallada's novels could not have been guessed 
by Rein. Pinneberg looks to Communism, Kufalt to a life 
of crime and a rationale which excuses his actions, Wolf 
to an aimless life of chance, Sommer to drink, and Doll, 
who suffers the trauma of the second lost war, to narcotics. 
Only Quangel consistently maintains a sense of bourgeois 
values.
Though, as in this dissertation, the vagaries and 
shortcomings of Fallada's characters can often be traced 
to intrinsic moral weaknesses, still it is necessary to 
hold the times in view. Pinneberg, Kufalt and Wolf are 
confronted with distressing facts: in these years the
bourgeoisie became three-quarters proletarian, and a great 
many men did not hesitate to beg to eke out their insuf­
ficient earnings. There was a demoralizing dispersal of
2 5 Heinz Rein, "Die grosse Literatur des klemen 
Mannes. Der Fall Fallada" in Einheit (Berlin: 1948,
Heft 8), p. 711.
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the young. In great numbers they left their family homes, 
where there was not enough to eat, and took to the roads 
to beg.
It is thus on a background of far-reaching social 
and economic disorder that Fallada's characters are drawn, 
and this fact leaves a determinant mark on the novels under 
discussion.
Though the processes by which Fallada was able, 
literarily at least, to grow beyond his early psychological 
limitations are related primarily to the maturing of his 
genius, the basis for his best insights was laid when, as 
a young man, he was apprenticed on an. agricultural estate. 
In his manuscript Wie ich Schriftsteller wurde he described 
how, for the first time in his life, he experienced sig­
nificant cooperative contact with others:
Ich war namlich fast immer mit Menschen zusammen, 
ich stand hinter den endlosen Reihen der schwatzenden 
Frauen beim Rubenhacken, beim Kartoffelbuddeln, und 
ich horte die Frauen und die Madels schwatzen, von 
morgens bis abends ging das. Abends schwatzte dann 
der Chef, und auch die Schweizer im Kuhstall 
schwatzten, wie die Knechte beim Futtern im Stall.
Ich konnte ja nicht anders, ich musste zuhoren, ich 
lernte, wie sie reden und was sie reden, was sie fiir 
Sorgen haben, was ihre Probleme sind. Und da ich ein 
sehr kleiner Beamte war, der auf keinem Pferd 
herumritt, sondern hochstens der Zeitersparnis halber 
das Dienstrad benutzte, so hatten die Leute auch 
keine Hemmungen, mit mir zu reden, ich habe es damals 
gelernt, mit jedem Menschen zu schwatzen. Wenn man 
ein halbes Jahr lang fast keine Stunde von dem 
verdammten Riibenacker herunterkommt, so gehort man 
eben zur Kolonne, man mag noch so sehr aus einem 
behiiteten stillen Biirgerhaus kommen, jetzt ist man 
so eine Art Feldarbeiter geworden. Und wenn man 
auch zehnmal Beamter ist und das Kommando hat, die 
Leute wissen es doch, der muss ja schimpfen, oder der
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hat heute seinen schlechten Tag, man gehort dazu.
Sehen Sie, das ist es, was mir meine Landwirtschaft 
eingetragen hat, dass ich aus der Vereinzelung 
herausgerissen wurde, dass ich mit zu alien gehorte, 
zu ihren Sorgen, Freuden und N o t e n . 2 6
The roots for a conciliation with authority also go back 
to his early days on agricultural estates. It is note­
worthy that Fallada had unbounded admiration for an 
employer who was able to evoke the cooperative instincts 
of his workers:
Ich habe viel von diesem Manne gelernt, vor allem 
verlangte er nie von mir, dass ich nur eine Leute- 
antreiber war, bei ihm arbeiteten die Leute von 
selbst. Er liebte den Boden, er liebte, was auf 
ihm wuchs, und die Leute liebten es mit ihm, da 
brauchte es kein A n t r e i b e n . 2 7
The accession to power of the National Socialists 
also had a great affect on Fallada's outlook. At the 
beginning of March, 1933, he was arrested because of a 
perjured denunciation that he had been involved with Jewish 
conspirators. Later the charge was dropped, but it is 
clear . . dass jener erste Zusammenstoss mit den Nazis 
ihm klargemacht hatte, mit welcher Brutalitat er im Falle 
einer neuen Gegensatzlichkeit rechnen musste."^® In the 
preface of Wer einmal aus dem Blechnapf frisst, published 
in 1934, Fallada felt obliged to make a deep verbal bow in 
the direction of the National Socialists. Nevertheless,
2 6Manthey, op. cit., p. 44.





his next novel, Wir hatten mal ein Kind, was viciously
2 Qattacked by the Nazi press. According to Manthey,
letters written by Fallada at this time show that he was
30disturbed by this new clash with the Nazis.
In the face of this experience, Fallada, the 
former political radical, began to restructure his politi­
cal views. This is first to be seen in Wolf unter Wolfen:
Hier kommt unverkennbar eine konservative Einstel- 
lung zur Kraft des Gegenchaotischen zum Ausdruck, 
eine Besinnung auf f riiher Bewahrtes mehr denn ein 
Vorausweisen.31
This was not lost on the Nazis. Goebbels rejected Emil
Jannings1 request to film Wolf unter Wolfen. In the
postwar novels Der Alpdruck and Jeder stirbt fiir sich
allein, Fallada then gave vent to his pent-up anger toward
his former masters.
An important element in Fallada's development
toward conciliation with society and its authorities was
his relationship with his first wife, Suse. As the parents
are the key to a disturbed relationship with authority in
his novels, so it is the figure of the wife which often
provides the impetus for social interest in the main
2 9An example is Hans Langenbucher1s article, "Hans 







characters. In the first lines of Heute bei uns zu Haus 
Fallada wrote:
Am Anfang und Ende dieses Buches und auf alien 
seinen iibrigen Seiten ist von meiner Frau Suse die 
Rede— auch wo nicht von ihr gesprochen wird. Sie 
hat mich erst zu dem gemacht, was ich geworden bin, 
sie hat einen Verbummelten wieder das Arbeiten 
gelehrt, einen Hoffnungslosen die Hoffnung. Durch 
ihren Glauben, ihre Treue, ihre Geduld wurde auf- 
gebaut, was wir heute besitzen, was uns alle Tage 
freut.33
It is evident that Fallada's works are best 
understood in the light of the author's own psychological 
development, and that this development proceeds toward 
greater social integration and emotional stability. Thus, 
while the earlier works are written in the shadow of 
emotional difficulties the author carried with him from 
childhood, the later novels show Fallada's self­
emancipation from such influences. The approach adopted 
in this dissertation will reflect this change in the 
author's creative motivations.
O O
Hans Fallada, Heute bei uns zu Haus (Reinbek bei- 
Hamburg: Rowohlt Verlag, 1965) , p. 7.
CHAPTER III
KLEINER MANN— WAS NUN?
Fallada's most popular novel was Kleiner Mann— was
nun? It has been translated into twenty languages and
34filmed twice. He had begun writing it in 1931. In 1932
he gave up his position with the Rowohlt company in order
to devote himself entirely to finishing the novel. At this
time he and Suse and their new-born son were living in
Neuenhagen, a suburb of Berlin. The location and the
family circumstances of the Falladas thus correspond to
those of the main characters in the novel, the Pinnebergs.
The majority of literary critics saw the hero,
Johannes Pinneberg, as a pitiable figure caught between
the twin millstones of the depression and social authority.
Heinz Rein stated that Kleiner Mann— was nun? reflects
. . . die Not und Verzweiflung, das dumpfe Dahin-
vegetieren und das Gehetztsein des Kleinen Mannes 
. . . , aber auch seine Emporung gegen die offi-
ziellen Gewalthaber und sein Aufbegehren gegen die 
unbegreiflichen Schicksalsschlage, seine Rastlosig- 
keit und Verwirrunq und schliesslich seine 
Resignation . . .35
34Manthey, p. 95.
35Heinz Rein, "Die grosse Literatur des kleinen 




According to Jurgen Manthey,
[in] keinem anderen Roman Falladas . . . finden wir 
Parteinahme fur die sozial Schwachen und Gesell- 
schaftskritik so stark ausgerichtet auf einen 
Standpunkt bezogen wie in Kleiner Mann— was n u n ? 3 °
Those who disagreed with these opinions did so from
a political or ideological standpoint. Hellmuth
Langenbucher/ who described Fallada's effort as "senti-
mentalische Kleinmalerei,"^  argued from the National
Socialist point of view.
In Kleiner Mann— was nun? Fallada presented the 
difficulties faced by the individual as a creation of 
political and social authority. Johannes Pinneberg and 
Emma Morschel, the main characters, are lower middle-class 
workers who, individually, are at odds with society.
Their first meeting, which occurs on an isolated stretch 
of beach between two resort towns, is indicative of this:
Lehnsahn ist nicht sehr weit ab von Platz. Und 
so kam es, dass das Dorf voll war von Menschen, das 
Radio larmte aus alien Wirtshausgarten und am Strand 
tobten sie wie die Wilden.
Nun ist es aber so mit einem tiichtigen Sandstrand, 
dass er verlockt, weiter zu gehen, immer weiter . . .
Er hat keine Ahnung, wohin er geht . . .
Er lauft ein paar Stunden, er sieht keinen Menschen 
mehr . . .
. . . es kam ihm ein Mensch entgegen. Erst runzelte 
er die Stirn, es war ja nur ein schwarzer Strich, ein 
Mensch also, was machen Menschen hier draussen? Sie 




Als sie sich naher kamen, sah er, es war ein 
Madchen.
"Guten Abend," sagte Pinneberg und blieb stehen 
und sah sie an.
"Guten Abend," sagte Emma Morschel, blieb stehen 
und sah ihn auch an.
"Gehen Sie doch nicht dahin," sagte er und zeigte, 
woher er gekommen war. "Da ist lauter Jazz, Fraulein, 
und die Halfte ist betrunken."
"Ja?" sagte sie. "Aber gehen Sie auch nicht 
dahin," und sie zeigte in die Richtunq, aus der sie 
kam. "In Wiek ist es nicht anders."38
The passage illustrates the social attitudes of the two 
individuals. Both have fled others, but their flight has 
no real goal or direction. It is, rather, a simple expres­
sion of antipathy. When Pinneberg sees another person, he 
is displeased ("was machen Menschen hier draussen?"). The 
author makes clear that flight from society is justified, 
for he describes the crowds as loud and drunken. Their 
preference for jazz signifies an inferior level of sensi­
tivity. The image is conveyed of two clean young people 
who have sequestered themselves from the vulgarity of the 
common herd.
The antipathy they feel toward society in general 
is subsequently transferred to individual figures, such as 
Doktor Sesam, a famous physician, " . . .  von dem die halbe 
Stadt und die viertel Provinz fliistern, dass er ein weites 
Herz hat, manche sagen auch, ein gutes Herz" (p. 7). It 
is Pinneberg's hope that Doktor Sesam, who has written
38Hans Fallada, Kleiner Mann— was nun? (Reinbek bei 
Hamburg: Rowohlt Verlag, 1968), p. 148. Succeeding cita­
tions of the novel are from this edition.
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a brochure about sexual problems, will advise him of an 
effective means of contraception. He has ostensibly sought 
out a doctor with a reputation for kindness to receive 
special financial consideration. Pinneberg's incredulity 
on learning that his fiancee is already pregnant reveals 
a characteristic peculiarity of his personality: his
unwillingness to accept personal responsibility for his 
own missteps. After they have left Doktor Sesam1s office, 
Pinneberg is outraged: "'Gar kein schlechtes Einkommen,
sagt der, und nimmt mir fiinfzehn Mark ab von meinen 
hundertachtzig, solch Rauberl . . . Meine fiinfzehn Mark 
verlange ich dann aber auch zuriick . . (p. 9).
Pinneberg is angry at having to pay the regular price for 
an examination. He feels cheated because he wanted advice 
on contraception and received instead a report of pregnancy. 
He manages to shift all responsibility to the doctor, 
accepting none himself.
After they are married, the Pinnebergs continually 
feel they are threatened by authority. They live a furtive 
existence because the security of Pinneberg's position 
depends upon maintaining the illusion of his availability 
as a prospective mate for his employer's unattractive 
daughter. Like Keller's three righteous comb-makers, 
Pinneberg and his two fellow-workers are tormented by the 
harangues of their employer, Kleinholz:
"Rationalisieren. Wo drei faul sind, konnen zwei 
fleissig sein. Wie ist es mit Ihnen, Pinneberg? Sie 
sind der Jiingste hier."
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Pinneberg antwortet nicht.
"Na, naturlich, dann kann keiner reden . . . Soil 
ich Sie rausschmeissen? Soil ich Sie auf der Stelle 
rausschmeissen?I"
Kleinholz haut auf die Barriere, dass sie brummt. 
"Abbauen tu ich einen von euch Brudern1. Ihr sollt 
sehen . . . Und die andern sitzen deswegen noch lange 
nicht sicher. Von euch laufen genug rum. . ." (p. 46).
Pinneberg is thus threatened in both marital happiness and
job security by his employer.
The other two employees, Lauterbach and Schulz, 
provide a contrast with Pinneberg. They both possess 
a strong measure of indifference to social convention and 
can be unconcerned where Pinneberg is terrorized. Schulz's 
main passion in life is the conquest of shop-girls. 
Lauterbach is a ham-fisted National Socialist who spends 
his week-ends brawling. He says, . . Ich?' . . .
'Ich soil Angst haben? Bei den Pfoten? Ich mach alles, 
ich geh als Pferdeknecht, ich geh als Sacktrager. 
Angestellter? Wenn ich so was horel Die reine Augenver- 
blendung!1" (p. 46)
Eventually Kleinholz discovers that Pinneberg is 
married and fires him. Pinneberg thus becomes the victim 
of his employer's lack of scruples.
The first institutional authority with which 
Pinneberg comes into contact is the Clerks' Union, to 
which he applies for work. The Clerks' Union is supported 
by the contributions of its members, ideally to represent 
them. Fallada, however, demonstrates its hypocrisy.
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Pinneberg learns that there is a discrepancy between
appearance and reality:
. . . Einen Augenblick steht er auf dem Treppen- 
absatz und betrachtet gedankenlos einen Aufruf, der 
an das Solidaritatsgefiihl aller Angestellten 
appelliert. Er seufzt tief und geht langsam die 
Treppe hinunter.
Der dicke Herr mit den trefflichen Goldzahnen 
auf der Geschaftsstelle hat ihm schlagend bewiesen, 
das nichts fur ihn zu machen ist, dass er arbeitslos 
zu sein hat, nichts sonst. "Sie wissen doch selbst, 
Herr Pinneberg, wie's mit dem Textilfach hier 
aussieht in Ducherow. Nichts frei." Pause. Und 
mit erhohtem Nachdruck: "Und es wird auch nichts
frei." (pp. 68-69).
The placarded appeal to clerical solidarity elicits a sigh 
from Pinneberg, suggesting that he lacks faith in such a 
possibility. The official seems as much to be refusing 
him work as reporting its unavailability, thus confirming 
Pinneberg1s doubts concerning the efficacy of a coopera­
tive organization. Fallada shows in this encounter that 
institutional authority is predatory, rather than sympa­
thetic, as it claims. Pinneberg1s lack of faith is thus 
justified, and he is provided further basis for his 
estrangement from society.
In Fallada's works the figure of the parent, the 
prototype of authority, functions as a key to the nature 
of all authority. Pinneberg1s mother, Mia, is totally 
corrupt. Instead of helping him find employment, she 
attempts to cheat her son in order to eke out her earnings 
as a prostitute. It is only through the good offices of 
her lover and business partner, Holger Jachmann, that 
Pinneberg finally receives employment in Berlin.
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The character of Jachmann is quite important for 
the understanding of Fallada's "Weltansicht." Jachmann 
has become rich by procuring and cheating his customers 
at cards. Significantly, he likes to describe himself as 
Pinneberg1s father. Pinneberg1s real father died years 
before, and in the context of events Jachmann acts out the 
role of father to Pinneberg. By his criminal activities, 
Jachmann wages war against society and its authorities, 
and he thereby establishes a pattern of behavior which 
anticipates Pinneberg's later development. Jachmann is 
the most likable character in the novel. He is extremely 
generous and sympathetic with the Pinnebergs. Manthey 
correctly says of him, ". . . Er kann so gut sein, weil er
O Q
so stark, weil er Herr iiber seine Empfindungen ist. . . 
Only Jachmann's apprehension by the police prevents his 
finally resolving the Pinnebergs' financial problems.
At Mandel's, the large Berlin department store 
where he is employed, Pinneberg finds cruel conditions 
of labor. Every person in a position of authority at the 
store behaves tyrannically. Pinneberg's first interview 
with the personnel manager, Herr Lehmann, is Fallada's 
quintessential exposition of the relationship between the 
individual and authority:
Pinneberg bleibt vor dem Schreibtisch stehen. 
Seelisch hat er gewissermassen die Hande an der 
Hosennaht, und den Kopf hat er ganz zwischen den
^^Manthey, p. 92.
27
eingezogenen Schultern, um nicht zu gross zu sein. 
Denn Herr Lehmann sitzt ja nur pro forma auf einem 
Rohrstuhlchen, eigentlich miisste er, den Abstand 
richtig zu kennzeichnen, auf der obersten Sprosse 
einer Stehleiter sitzen.
"Guten Morgen," sagt Pinneberg sanft und hoflich, 
und macht eine Verbeugung.
Herr Lehmann sagt nichts. Aber er fasst den 
Mammutbleistift, stellt ihn senkrecht.
Pinneberg wartet.
"Sie wiinschen?" fragt Herr Lehmann sehr kratzig.
Pinneberg ist direkt vor den Magen geschlagen. 
Tiefschlag.
"Ich . . . ich dachte . . . Herr Jachmann . . . "  
Dann ist es wieder alle, die Luft ist ganzlich weg.
Herr Lehmann besieht sich das. Herr Jachmann 
geht mich gar nichts an. Was Sie wollen, will ich 
wissen."
"Ich bitte," sagt Pinneberg und spricht ganz 
langsam, damit ihn die Luft nicht wieder im Stich 
lasst, "um die Stellung eines Verkaufers."
Herr Lehmann legt den Bleistift lang hin: "Wir
stellen niemanden ein," sagt er entschieden. Und 
wartet.
"Vielleicht spater— ?" stammelt Pinneberg.
"Bei so 'ner Konjunktur!" sagt Lehmann wegwerfend.
Stille.
'Also kann ich gehen. Wieder reingerasselt. . . ! ' 
denkt Pinneberg. Er will Adieu sagen. Da sagt Herr 
Lehmann: "Zeigen Sie mal Ihre Zeugnisse her."
Pinneberg breitet sie hin, seine Hand zittert ganz 
ehrlich, er hat ganz ehrlich Angst. Was Herr Lehmann 
hat, das weiss man nicht, aber Warenhaus Mandel hat 
auch an die tausend Angestellte, und Herr Lehmann ist 
der Personalchef, also ein grosser Mann. Vielleicht 
hat Herr Lehmann Spass.
Herr Lehmann spricht: "Tja, Diingermittel fvihren
wir nicht." (p. 88)
Lehmann, after all, intends to hire Pinneberg. His
behavior is corrupt, for he does not use his position to
dispatch business, but to torment Pinneberg. The symbol
of Lehmann's position of absolute authority over Pinneberg
is the giant pencil he wields like a sceptre or fasces.
Pinneberg completely lacks courage in his approach to
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Lehmann. His posture and deportment betray timidity, cau­
tion, distrust, and a personal sense of inadequacy. He 
wishes to make himself appear as physically insignificant 
as possible to avoid any suggestion that he challenges 
Herrn Lehmann. He is mentally in full retreat before 
authority.
Pinneberg, however, does not sympathize with 
others in his condition. When he finds himself in a posi­
tion of superiority, he imitates Lehmann's behavior. This 
is seen when Pinneberg is in the customer's position:
"Die!" ruft Pinneberg und ist ganz Entriistung 
und zeigt mit dem Finger. "Die Frisiertoilette da 
will ich kaufen."
"Aus dem Zimmer? Aus dem Schlafzimmer?" fragt 
der Verkaufer und versteht nur sehr langsam. "Ja, 
das tut mir leid, Herr, wir konnen doch nicht ein 
einzelnes Mobelstuck aus dem Zimmer verkaufen. Dann 
konnen wir das Zimmer nicht mehr verwerten. Aber 
wir haben sehr hubsche Frisiertoiletten."
Pinneberg macht eine Bewegung.
Der Verkaufer beeilt sich: "Fast ganz die
gleiche. Wenn Sie sich die mal ansehen wollen?
Nur ansehen?"
"Hach!" macht Pinneberg verachtlich und sieht 
sich um. "Ich denke, Sie haben hier 'ne Mobelfabrik?"
"Ja?" fragt der Verkaufer angstlich.
"Na— und?" sagt Pinneberg. "Wenn Sie eine haben, 
warum machen Sie die Toilette nicht noch einmal? Ich 
will die Toilette haben, verstehen Sie. Also machen 
Sie sie nach. Oder verkaufen Sie sie eben nicht, mir 
ist das egal. Es gibt ja so viele Geschafte, wo man 
anstandig bedient wird . . . "
Und wahrend Pinneberg all dies sagt und immer auf- 
geregter wird, fiihlt er innen, dass er ein Schwein ist, 
dass er sich genau so mies benimmt wie seine miesesten 
Kunden. Dass er den alteren, verdatterten, sorgen- 
vollen Herrn schweinmassig behandelt. Und er kann 
doch nicht anders, er hat eine Wut auf die Welt, alle, 
alle sollen sie hin werden. Aber leider ist nur der 
altliche Verkaufer da.
"Einen Augenblick, bitte," stammelt der. "Ich 
mochte nur mal . . . den Chef . . . "
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Er verschwindet und Pinneberg sieht ihm nach mit 
Trauer und Verachtung. 'Warum bin ich so?1 denkt er 
(pp. 103-104).
Pinneberg is able to identify himself with others only to 
a limited degree. He is chiefly concerned with gaining 
revenge (". . . alle sollen sie hin werden.") and with 
repairing his damaged self-esteem by being as despotic to 
the salesman, as his customers and superiors have been to 
him. His behavior is calculated to terrorize the sales­
man, as he himself was terrorized by Lehmann. Pinneberg, 
however, escapes responsibility for his bad conduct 
(". . . er kann doch nicht anders . . . " ) .  He behaves 
cruelly because his instinct for sympathy has been thwarted 
by society.
Pinneberg1s difficulties are increased by the 
introduction of a quota system at Mandel's. By its terms 
the monthly sales of a clerk must total at least twenty 
times his salary. The pressures induced by this system 
cause the salesmen to become tense and to begin to repel 
customers by their overt obsequiousness. The result is 
that over-all sales decrease. The managers enjoy tormen­
ting the salesmen with warnings of impending unemployment. 
The inference is that the management at Mandel's is more 
interested in the sadistic use of its power than in profit.
When Pinneberg is late to work because his baby 
is slightly ill, he is summoned to Herrn Lehmann's office. 
From the waiting-room he hears three of the managers 
cross-examining a salesgirl about an affair she has had
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with another employee. When she protests the invasion of
her privacy, she is told:
. . . "Das ist ein Irrtum von Ihnen, Fraulein. Das 
Warenhaus Mandel ernahrt und kleidet Sie, das Waren- 
haus Mandel ermoglicht die Basis Ihrer Existenz.
Es muss erwartet werden, dass Sie bei all Ihrem Tun 
und Lassen zuerst an das Warenhaus Mandel denken"
(p. 209).
In his interview a few minutes later Pinneberg hears a
contradictory enunciation of management philosophy:
" . . .  Sie iiberschatzen das Interesse, das die Firma 
an Ihrem Privatleben nimmt. Ihr Privatleben ist fur 
das Haus Mandel ohne Interesse. Legen Sie Ihre 
Geschichten gefalligst so, dass sie ausserhalb der 
Geschaftsstunden erledigt werden konnen."
. . . "Die Firma ermoglicht erst Ihr Privatleben, 
Herr! Erst kommt die Firma, noch mal die Firma, zum 
dritten Mal die Firma, und dann konnen Sie machen, 
was Sie wollen. Sie leben von uns, Herr, wir haben 
Ihnen die Sorge um Ihren Lebensunterhalt abgenommen, 
verstehen Sie das! . . . "  (p. 210).
The two interviews are so juxtaposed to prove the injustice
of the management. The managers see the employees as
little better than slaves, dependent upon and subservient
to the department store.
Pinneberg's relationship to state authority is 
seen similarly. He hopes to receive a confinement grant 
from the State Insurance Office:
Hier kommt der kleine Mann Pinneberg, er will 
hundert Mark haben oder vielleicht werden es 
hundertzwanzig Mark, er hat keine Ahnung, was nach 
Abzug der Krankenkosten bleibt, und er kommt in ein 
schones helles Riesengebaude. Er steht so hiibsch 
klein und schabig in der Mannuthalle. Pinneberg, 
mein Lieber, hundert Mark, hier geht es um Millionen. 
Die hundert Mark sind dir wichtig? Fur uns sind sie 
ganz unwichtig, fur uns spielt das gar keine Rolle.
Das heisst, eine Rolle spielt es schon, na, das 
wirst du nachher sehen. Zwar ist dies Gebaude aus
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deinen Beitragen und aus denen von Leuten, die 
ebenso sind wie du, aufgebaut, aber daran darfst 
du jetzt nicht denken. . . (p. 174).
The individual is seen to exist for the benefit of the 
state, rather than vice versa. Since Germany is at this 
time nominally a Republic, the implication is that the 
state, like Mandel's and the Clerks' Union, supports a 
hypocrisy. Pinneberg's "smallness," i.e., his insignifi­
cance, is contrasted with the magnificence of the building. 
What is of great importance to him is inconsequential to 
the state. He supports the state, but it does not support 
him. Thus, a view of society as a contrapositive align­
ment of citizen and state is presented.
Besides Jachmann, Pinneberg's only friend is 
Heilbutt, a fellow salesman at Mandel's. Where Pinneberg 
is timid, Heilbutt is disdainful and fearless. Like 
Jachmann, he is hostile toward society and its mores.
His enthusiasm for nudity gives him an escape from 
unpleasant reality:
"Glaubst du," fliistert Heilbutt und beugt sich 
ganz nahe zu Pinneberg hin, "ich konnte das 
aushalten, dies ewige Verkaufen und die albernen 
Kollegen und diese Schweine von Vorgesetzten," er 
macht eine Bewegung gegen das Fenster, "und all das 
da draussen, diesen ganzen Mist in Deutschland, 
wenn ich das [die Nacktheit] nicht hatte? . . .
(p. 152).
It is Heilbutt's hostility toward society which forms the 
basis of his success in life. He organizes a lucrative 
traffic in pornographic photographs, using restroom 
attendants as his salesmen. When Pinneberg later loses
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his position with Mandel's Heilbutt attempts to help him
by employing him to distribute pornographic material to
restroom attendants. An innate sense of propriety makes
Pinneberg unsuited to this occupation:
. . . Pinneberg kotzte es einfach an, wenn ihm so 
ein Toilettenonkel erzahlte, was seine Kundschaft 
zu der letzten Kollektion gesagt hatte, wo man 
unbedingt deutlicher sein musste und warura und 
wieso. . . (p. 231).
Heilbutt believes himself justified in these 
activities because the society he attempts to undermine 
is unjust and cruel. His motto is, ". . . Ich Iasse mich 
nicht treten, Pinneberg. Ich bleibe ich, die andern 
mogen sehen, wo sie bleiben" (p. 2 31). Despite his kind­
ness to Pinneberg, Heilbutt is thus essentially
■vi
indifferent to his fellow men. He believes it is necessary
to resort to criminal means to achieve success in life.
*
Underlying this attitude is lack of faith in society and 
its institutions. Like Jachmann, Heilbutt is Pinneberg's 
patron and mentor.
In a film which the Pinnebergs attend, Fallada 
presents the central problem faced by his main character.
A penurious bank clerk is tempted to embezzle to help 
support his wife and child. His scruples and fears, how­
ever, prevent him. Instead he borrows money from a wealthy 
friend. His wife, believing the money to be stolen, is 
proud of his courage: " . . .  nun ist er Konig geworden,
ihr Konig. . ." (p. 197). When the wife later discovers 
that the money has not been stolen, she goes away with the
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wealthy friend. The film makes a deep impression on the 
Pinnebergs because it confirms the lesson they have learned 
from life: that honesty is a form of cowardice, while
criminality is rewarded.
The film takes on further symbolic value when
Schliiter, the actor who played the bank clerk, appears in
Mandel's a few weeks later. To Pinneberg's "Womit kann
ich dienen?", Schliiter declaims, "DienenI Niemand ist
niemandes DienerJ " (p. 217) Schliiter is looking for the
right type of suit to be worn by a character he is to play.
For a half hour they overhaul the stock, piling suits on
the counter. When Pinneberg asks what is to be put on the
account, however, Schliiter recoils: ". . . Ja, wissen Sie,
ich wollte eigentlich nur mal sehen. Kaufen tu ich es
natiirlich nicht. Machen Sie nicht so ein Gesicht. . ."
(p. 218) . In his agitation, Pinneberg confuses Schliiter
with the character he played in the film:
. . . "Ich hab Sie im Film gesehen, Sie haben das
gespielt, den armen kleinen Mann. Sie wissen, wie 
unsereinem zumute ist. Sehen Sie, ich habe auch Frau 
und Kind. Das Kind ist noch ganz klein, es ist jetzt 
noch so frohlich; wenn ich entlassen werde . . . !"
"Ja, mein lieber Gott," sagt Herr Schliiter, "das 
sind ja eigentlich Ihre Privatsachen. Ich kann doch 
nicht Anziige, die ich nicht brauchen kann, darum 
kaufen, damit Ihr Kind fidel ist" (p. 219).
The function of the cinema is to create illusion. In this
instance Pinneberg has been deluded into believing that
the film represented him. As with the Clerks' Union and
the State Insurance Company, however, he is disappointed.
Beneath the veneer of empathy and the drafty democratic
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slogans Pinneberg again discovers bad faith. An ugly 
scene with Schliiter ensues, resulting in Pinneberg's dis­
missal.
When Pinneberg loses his position, the negative, 
anti-social aspects of his personality come to the fore.
He flees from reality, draws into himself and regresses 
socially. One of the last chapters is entitled, "Der Mann 
als Frau" (p. 225). Pinneberg abdicates the role of mas­
culine responsibility in his family. While his wife works, 
he remains at home to care for their child. He limits 
his sphere of activity to stealing wood and drawing his 
unemployment checks. Thus, like Heilbutt and Jachmann, 
he restricts himself to socially unproductive behavior.
Pinneberg's plight is seen to be due to conditions 
beyond his control. Once, when he is staring hungrily 
through a grocery store window, a policeman orders him to 
leave:
Und plotzlich begreift Pinneberg alles, angesichts 
dieses Schupo, d.ieser ordentlichen Leute, dieser 
blanken Scheibe begreift er, dass er draussen ist, 
dass er hier nicht mehr hergehort, dass man ihn zu 
Recht wegjagt: ausgerutscht, versunken, erledigt.
Ordnung und Sauberkeit: es war einmal. Vorwarts-
kommen und Hoffen: es war einmal. Arbeit und
sicheres Brot: es war einmal. Armut ist nicht nur
Elend, Armut ist auch strafwiirdig, Armut ist Makel, 
Armut heisst Verdacht (p. 239).
The scene represents a systematic disposition of the ele­
ments in the world view presented by the novel. Pinneberg, 
the individual, stands against those around him, who rep­
resent society, and the policeman, who represents authority.
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The others, with the help of the policeman, have deprived 
Pinneberg of a place in the sun. He is an outcast through 
no fault of his own.
Pinneberg runs home, where he seeks refuge in the 
maternal ambience provided by his wife.
Und plotzlich ist die Kalte weg, eine unendlich 
sanfte, griine Woge hebt sie auf und ihn mit ihr. . . 
sie fliistert: "Aber du kannst mich doch ansehen!
Immer und immer. Du bist doch bei mir, wir sind 
doch beisammen. . ." (p. 247).
Pinneberg's final solution is a symbolic regression 
to the womb, a withdrawal from activity in the world. He 
has many justifications for this. His conditions of work 
have been unprofitable and cruel; society is unfeeling; 
authorities have persecuted him.
An objective evaluation of Pinneberg's personality, 
however, invites other conclusions. He is unable to extend 
a cooperative feeling beyond the limited sphere of his 
immediate family. Thus he becomes the beneficiary of 
Jachmann and Heilbutt, while he benefits no one. His cau­
tion, timidity and sense of inadequacy are conducive to 
contraction, rather than extension, of social action.
As astute a reader as Christopher Morley wrote:
The tenderness, the poignance, the tragedy of 
this beautifully simple story are not fully revealed 
until the reader finishes the book, lays it down, 
and asks himself the question in the title— "Little 
Man, What Now?" What now, indeed? Is all this love, 
sacrifice, courage, humble decency in vain? Are the 
poor necessities of fire and food and shelter to be 
impossible for so many? Perhaps Herr Fallada wrote
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this book to impel the strong and fortunate to ask 
themselves this question.40
Fallada was a masterful creator of mood and sentiment, and
thus many reviewers have failed to recognize that in
Kleiner Mann— was nun? the author's view of life is at
least partially astigmatic. For, while Fallada deals with
a time in which injustices were rife and the administration
of authority often flawed, his presentation tends to be
drastic. Every character who earns his living in an honest
way is depicted as cruel. Those who break the law are seen
as kind. Most importantly, Pinneberg never accepts final
responsibility for his difficulties. Society, represented
for the most part in its authority-figures, is ultimately
to blame, while Pinneberg, in the context of the author's
presentation of society, is justified.
Kleiner Mann— was nun? represents a primary stage 
of development in Fallada1s view of life, the roots of 
which are traceable to his youth. At this point he 
expressed a starkly anti-social outlook.
40Christopher Morley, "Little Man— What Now?" Book- 
of-the-Month Club News, (May, 1933) , 3.
CHAPTER IV
WER EINMAL AUS DEM BLECHNAPF FRISST
In 1933 Fallada, drawing upon his experience as 
a convict, wrote Wer einmal aus dem Blechnapf frisst. The 
two-and-one-half years he had spent in Neuxniinster prison 
plus his subsequent precarious existence as a typist in 
Hamburg and canvasser for a newspaper in Neuxniinster pro­
vided the subject matter of the novel. It was his first 
work after Kleiner Mann— was nun?, and it was received by 
critics with almost unanimous approval.^ Disagreement 
has arisen, however, in regard to the author's relation­
ship to his material. In the view of Charlotte Heinrichs, 
the novel was an attempt at constructive social criticism:
[Fallada versuchte] Wirkungen am sozialen Gefiige 
offenzulegen, . . . ohne es durch private 
Zufalligkeiten zu verschleiern, und dies nicht 
aus Lust am Sezieren, sondern um der einsichtigeren 
Erziehung und erfolgreicheren Festigung des 
Gemeinschaftskorpers w i l l e n . ^ 2
It is inferred that Heinrichs considered Fallada1s view
of society to be objective, fair and accurate. Manthey
argued along the same lines:
41Langenbucher, 987.
49 ' •
Charlotte Heinrichs, "Wirklichkeit und Wirksamkeit 
des Dichters Hans Fallada," Berliner Hefte fur gesistiges 
Leben, Heft 4 (Jg. 1, 1947), 244.
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. . . In ihm ist die grossmogliche Objektivierung 
eines subjektiven Befunds erreicht. Die Schranken, 
von des Autors innerer Zwangs-Struktur errichtet 
und aufrechterhalten, hier sind sie ohne Rvickstand 
an Sondermerkmalen zu ausseren Schranken geworden, 
die erst den Angeklagten vom Richter trennen, dann 
den Gestrauchelten fur alle folgende Zeit von einem 
normalen Lebensverlauf ausschliessen.43
In this view Fallada was successful in totally objectiv-
izing his own problems. There is no indication that, in
the process, violence is done to reality. If these
opinions were accurate, Wer einmal aus dem Blechnapf
frisst would be a philosophical and stylistic departure
from Kleiner Mann— was nun?. The above cited critics,
however, remark no such departure, and, in fact, it will
be seen from the following discussion that these two
novels illustrate a continuity and consistency in the
author1s outlook.
Wer einmal aus dem Blechnapf frisst proceeds 
logically from Kleiner Mann— was nun?. Whereas the main 
character in Kleiner Mann— was nun? is a citizen who 
increasingly develops the psychology of an outlaw, the 
main character in Wer einmal aus dem Blechnapf frisst 
begins as an outlaw, as an individual who has declared 
open war on society's authorities.
As regards Fallada's objectivity here, an exami­
nation of the relationship of the individual to authority 
in the novel will show that Fallada's subjective involve­




an unbiased presentation of the problem. Peter Suhrkamp
remarked on the extreme narrative subjectivity of Wer
einmal aus dem Blechnapf frisst:
. . . er war, wahrend er schrieb, mit dem Gesicht, 
und mit alien Organen ganz nahe an den Dingen, . . . 
wie jemand, der dabei ist, . . . der dazwischen 
gekommen, mit hineingeraten und dabei in Gefahr 
gekommen ist. Aus solcher Nahe, so genau, so 
beklemmend unverkennbar sind seine Menschen und ihre 
Welten gesehen und gezeichnet; . . . Diese Situation
hat Falladas Stil gepragt. Es ist eigentlich kein 
Stil, sondern ein bestandiger Wechsel von Mitteln: 
das Momentane wird momentan gegeben, mit einer 
aufmerksamen Reaktion in jedem Moment, bei fast 
volliger Distanzlosigkeit . . . er sieht genau und
spontan, weil er in Gefahr ist, was abzukriegen.
Er muss sich seiner Haut wehren. . .44
Thus it is that the novel is permeated with the author's
personal convictions. Whether they are expressed by the
numerous inner monologues of the main character, or by the
actions of the antagonists, Fallada's views are ubiquitous
and clear.
Wer einmal aus dem Blechnapf frisst is an indict­
ment of the German penal system, which, in the context of 
the novel, is largely responsible for the fact that 
released prisoners often return to prison, hence the say­
ing, " . . .  Wer einmal aus dem Blechnapf frisst, frisst 
immer wieder darausl . . ."45 Fallada's concept of 
reality is presented through the experiences and inner
^Peter Suhrkamp, "Der Erzahler Hans Fallada," Neue 
deutsche Rundschau, (Dezember, 1934), 751-752.
^5Hans Fallada, Wer einmal aus dem Blechnapf frisst 
(Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 1963), p. 72.
Succeeding citations of the novel are from this edition.
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monologues of the convict, Willi Kufalt. Kufalt's experi­
ences in prison predispose him to distrust authority. In 
his extracts of prison regulations he reads:
Bei dem Vollzuge der Strafen sind mit der Zu- 
fiigung des Strafiibels und mit der Aufrechterhaltung 
von Zucht und Ordnung geistliche und sittl.tche 
Hebung, Erhaltung der Gesundheit und Arbeitskraft 
anzustreben. Auf Erziehung zu einem geordneten, 
gesetzmassigen Leben nach der Entlassung ist 
besonders hinzuwirken. Das Ehrgefiihl ist zu 
schonen und zu starken (p. 72).
This statement of purpose is contrasted with actual con­
ditions in the prison, which are so bad that Kufalt is 
moved to say: 111 . . . Schweine sind das hier. Schweine.
Und alle werden Schweine. . (p. 99). By their cruelty
and unscrupulousness the authorities at the prison create 
an atmosphere of hate and distrust. The Chief Guard, 
Rusch, sets prisoner against prisoner to gain more repres­
sive prison rules:
Der Hauptwachtmeister guckt und wartet. Dies 
ist seine Stunde. In solchen Stunden erntet er, 
in diesen Stunden, wenn sich die Kumpel verfeinden 
und die Genossen anschwarzen, da sammelt er sein 
Material gegen Gefangene und Stufenstrafvollzug, 
da kommt der Stoff her fur seine Anzeigen. Alles 
weiss er, alles erfahrt er. . . (p. 17).
Metaphor reveals that the convicts see themselves 
as persecuted Christ-figures. The police inspector at the 
prison is described thus:
Der Polizeiinspektor ist ein milder, weiss- 
haariger, sanfter Mann, ein fetter Mann, ein leiser 
Mann, ein stiller Mann, kaum zu merken eigentlich, 
so leise und still, so sanft. Und doch vielleicht 
der unbeliebteste Mann im Bau. Die Gefangenen 
nennen ihn den Judas (p. 63) .
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Prison Chaplain Zumpe, who embezzles from the Prisoners' 
Welfare Fund, is described as . . der kalteste Pharisaer 
auf dieser pharisaischen Erde. . (p. 45). The influence
of such imagery is that the prisoners are the guiltless 
victims of injustice.
The author describes Kufalt's distress over his 
impending release: . . Er ist ratios . . . Man muss
sich entscheiden konnen, aber das eben kann er nicht. Wie 
soil er auch? Die haben ihm doch hier fiinf Jahre lang jede 
Entscheidung abgenommen . . . "  (p. 15). When Kufalt 
receives a letter from his family asking him not to try 
to see them after his release, he is reminded of Tillburg, 
a prisoner who, upon his release, bought a pistol and shot 
several strangers. Kufalt remembers Tillburg1s explana­
tion for his behavior ("'Ich hatte so 'nen Rochus auf die 
Menschen. . [p. 60]) and identifies with him strongly:
"Eigentlich kann man Tillburg ganz gut verstehen . . . "
(p. 60). In so identifying himself, Kufalt expresses the 
feeling that his efforts at assimilation into society have 
been undermined from the start by prison experience, and 
he interprets the letter from his family as a hostile 
message from the entire outside world.
Kufalt's tendency to give greatly enlarged meaning 
to individual experiences is seen also in his attitude 
toward Pastor Marcetus, director of the half-way house 
where Kufalt lives after his release. The pastor takes 
on the symbolic equivalence of society in general, which,
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Kufalt believes, is cold and hostile. In this way Kufalt 
strengthens his presentiments of failure and provides him­
self with excuses in advance. The author sees to it that 
the behavior of Marcetus fully justifies his hero's pre­
disposition:
Es ist ein kalter, geschaftsmassiger Ton, in dem 
zu Kufalt geredet wird. Kufalt kennt diesen Ton.
Der Mann da am Schreibtisch hat ihn nicht eine Sekunde 
angesehen, er braucht den Mann Kufalt nicht anzusehen, 
er hat das Aktenstiick Kufalt.
Der kennt den Ton, der kennt das Echo auch, er 
zittert am ganzen Leibe, es ist die alte Welt, sie 
sollte versunken sein, es sind die Jahre, es sind 
fiinf Jahre, es geht so weiter. Soil es immer so 
weitergehen? (p. 100)
Kufalt bolsters his pessimism and presentiments
of failure by picturing ex-convicts as a body of exiles
for whom there is no place in society:
. . . das sind gehandikapte Menschen, verkorkste 
Menschen, in ihnen sitzt— mit einer Straftat fing 
es an, im Kittchen ging es weiter, nach der Ent- 
lassung wurde es vollendet— in ihnen sitzt das 
Gefiihl, dass sie es doch auf normalen Wege nicht 
schaffen, dass sie nie, nie wieder in ein ruhiges, 
biirgerliches Leben zuriickkommen. Sie leben am 
Rande des Daseins, jeder Klatsch bedroht sie, jeder 
Schutzmann, jeder von der Kripo, Briefe bedrohen 
sie, Reden im Schlaf bedroht sie, der Beamte auf 
dem Wohlfahrtsamt bedroht sie— am schlimmsten 
bedroht sie ihr eigenes Ich. Sie glauben nicht 
mehr an sich, sie trauen sich nicht mehr— . . .
(p. 168).
A deterministic view of human behavior is thus 
advanced. The individual has no control over his destiny. 
He has been made what he is by circumstances presided over 
by society's authorities. This point of view is further 
confirmed for Kufalt by the fates of his friends, Beerbohm 
und Bruhn. Beerbohm is driven by circumstances at the
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Home of Peace to seek entrance to an insane asylum. When 
the asylum turns him away, he commits a murder. In an 
inner monologue, Fallada reviews Beerbohm's life, inter­
preting it in a manner to justify his own hostility toward 
society. Kufalt, and through him the author, hereby 
adduces damning evidence against the authorities in power:
Da hatten sie nun diesen Pubertatsnarren von 
seinem Schwesterchen getrennt, da hatten sie ihm 
durch elf Jahre zu einem Monch wieder willen gemacht, 
in dem sich alle Triebe verkehrt hatten, und in dem 
nur das Fleisch brannte, da war er nun herausgekommen, 
unfahig, bei einer Frau zu schlafen und sich so zu 
befreien, den Schadel voll von wilden Phantasien, da 
hatte er sich eingesponnen in ein irres Verlangen 
nach Madchen, Kindern, in Traume von nackten Kinder- 
leibern . . .  da war er willens gewesen zu verzichten, 
wieder unterzukriechen mit seinen nie erfxillten 
Phantasien in einer Klappsmiihle, in einer Zelle, ohne 
Erfiillung, ohne jede Aussicht in seinem ganzen Leben 
• • •
Und da war er zuriickgewiesen worden, und, gegen 
seinen Willen beinahe, in der Aussichtslosigkeit 
eines Lebens, das kein Nachtquartier, keine Arbeit, 
kein Essen, keinerlei Glucksmoglichkeiten, kein gutes 
Wort und keinen guten Freund und iiberhaupt keinen 
Platz fur ihn hatte. . . (p. 190).
In the omission of any aspects of development preceeding
the internment in prison is seen Kufalt's need to shape
the facts into a scheme that supports his anti-social bias.
According to this interpretation, society and prison are
responsible for all of Beerbohm1s problems.
The summation of Bruhn's life evinces a similar 
tendency to oversimplification. After his release from 
prison, Bruhn works in a lumber yard where he is killed 
in an altercation. By means of Kufalt's inner monologue 
Fallada presents the futility of the ex-convict's circum­
stance :
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Also Emil Bruhn: elf Jahre ducken, immer
freundlich, roboten wie ein Tier, kleine, sparliche 
Anspriiche ans Leben: Kino, ein Madel, eine Gesellen-
stelle. Schiefgegangen, wurde nichts draus. 
Vorbestraft bleibt vorbestraft. Die humanste Strafe 
war: man richtete alle gleich hin (p. 322).
Kufalt's commiseration with Beerbohm and Bruhn is not 
based upon genuine sympathy. He had assiduously avoided 
both men when they had sought his help. Rather, he seeks 
to excuse himself by arguing that all ex-convicts face 
insuperable odds. The split between Kufalt's ostensible 
and real attitudes points up a central fact in the 
author's relationship to his hero. Fallada nowhere 
indicates that Kufalt's attitudes toward society are mis­
taken. On the contrary, the inventions of the plot tend 
to confirm these attitudes. Fallada is thus so involved 
in the trials of Kufalt, who is in fact his alter ego, 
that he does not recognize the weaknesses in his charac­
ter's attempts at self-justification.
Though the ex-convicts at the typing agency feel 
at odds with the world at large, they possess the ability 
for limited cooperation with one another. By having 
Kufalt represent them, they underbid Marcetus on a con­
tract and form their own typing agency. They are 
successful until Marcetus has Kufalt arrested on suspicion 
of having intended to steal the typewriters which the 
convicts are buying on time. After Kufalt is arrested, 
two of the convicts are apprehended in the process of 
stealing the typewriters. The others return to work for
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Marcetus. The episode illustrates that the convicts 
possess only limited abilities for cooperation. Yet in 
context, blame for their failure of cooperation is placed 
on the authority figures, Marcetus and the police, who 
unjustly persecute them.
After these events Kufalt attempts for a time to 
support himself as a free-lance typist, but soon becomes 
discouraged and turns to crime. With the aid of Batzke, 
another ex-convict, he plans a robbery. However, after 
the robbery is accomplished, Batzke attempts to escape 
without sharing the money with Kufalt. Kufalt is only 
able to obtain his share by extortion:
Er sagt, er wirft dabei einen Blick auf das 
Fenster der Wache, hinter dem man einen Schupo sieht: 
"Kippe oder Lampen!"
. . . Er sagt es ganz freundschaftlich. Plotzlich
fiihlt er, sie beide stehen auf gleichem Fuss. Endlich 
einmal nach Jahren der Bekanntschaft wirklich auf du 
und du. Er hat den Batzke angeschissen. Der Batzke 
ist naturlich wutend, aber Ganoven fressen einander 
auf, es gehort zum Geschaft. Es ist ein Naturereignis: 
was kannst du da schon machen (pp. 221-222).
Kufalt has for years felt that Batzke is a superior crimi­
nal. His admiration is based on Batzke's ruthlessness and 
professionalism in carrying out crimes. Kufalt's criteria 
of behavior are thus essentially anti-social. Kufalt, as 
is seen from this passage, is primarily striving for a goal 
of personal superiority.
With the stolen money Kufalt attempts a new start 
working for a newspaper in a small town in Schleswig-Holstein.
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Soon, however, his prison record is made known, and he is 
forced to leave.
Returning to Hamburg, he takes stock of his situa­
tion. The omniscient author presents Kufalt's line of 
reasoning, one which is remarkable for its intricate self- 
delusion :
Nein, das sah er ein, es hatte nicht nur an den 
anderen gelegen . . . es hatte auch an ihm gelegen.
Eine Weile schien immer alles glattzugehen, aber 
regelmassig kam dann etwas dazwischen. Er konnte 
keinen ruhigen Weg gehen, er spielte sich selbst 
Streiche. . .
Warum war er so? War er friiher schon so gewesen? 
Nein, sagte er, es ist nicht nur, weil ich etwas zu 
verbergen habe, das ist das wenigste. Nein, weil ich 
mit etwas noch nicht fertig bin, eigentlich bin ich 
immer noch im Kittchen. Und immer fuhle ich, wie 
leicht es ist, wieder hineinzukommen.
Er hatte mal gesagt zum Direktor, damals war er 
noch in Haft, er sei doch jetzt wie ein Mann ohne 
Hande. Der Direktor hatte das bestritten, aber es 
war doch so. Fiinf Jahre war ihm alles abgenommen, 
nicht einmal selbststandig denken durfte er, er hatte 
nur zu tun, was ihm befohlen wurde, und nun sollte er 
alles allein tun . . . nein, er wurde nichts, ohne 
Hande!
Was hatte Arbeiten, Demutigsein, Entbehren fur 
einen Sinn, wenn man doch scheiterte?! (pp. 321-322)
Kufalt begins by making the concession that he is to blame
for his difficulties and then adduces evidence to show
that others bear the ultimate responsibility for making
t
him what he is. He is unable to understand any other goals 
than selfish ones, because his experiences with society and 
its authorities have been preponderantly negative. The 
discrepancies of reasoning, however, are not noted by the 
author, indicating Fallada's tacit sanction of Kufalt's 
point of view.
47
Kufalt seeks out Batzke to perform a jewel robbery 
which Kufalt does not feel competent to accomplish alone, 
but Batzke is unwilling to work with him again. Retiring 
to a rented room, Kufalt seeks to gather courage for the 
robbery by drinking brandy and reading novels in which he 
imagines himself the hero. The desire to escape into a 
dream-world indicates Kufalt1s basic fear of life. Unable 
to commit the robbery, he seeks an easier field of action:
Es kam ganz iiberraschend. Er war sich hinterher 
ganz sicher, dass er nie vorher daran gedacht hatte. 
Vielleicht hatte er ein bisschen viel getrunken. 
Vielleicht lag es daran. Er war irgendwo in Eilbeck 
gewesen oder in Hamm. Er erinnerte sich spater nicht 
mehr genau, wo es das erstemal gewesen war.
Es war spat in der Nacht. Vor ihm ging irgendeine 
Frau oder ein Madchen und die Strasse war einsam.
(Aber darauf hatte er nicht einmal sehr geachtet.)
Plotzlich war er neben dem Madchen gewesen und 
hatte fliisternd zu ihr gesagt: "Na, Fraulein, wie ist
es denn mit uns?"
Sie hatte ihn wiitend von der Seite angesehen und 
etwas Albernes gesagt wie: 'Lassen Sie mich zufrieden
oder ich schreie.'
So etwas.
"Na, schrei doch," hatte er gesagt und sie 
plotzlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Und 
mit einem Ruck hatte er die Handtasche an sich 
gerissen und war um die Ecke.
Wie sie schrie.
Ach was, sie schrie eben! Aber das hatte ihn 
wenig zu kummern. Er hatte im Bunker schon ganz 
anders schreien gehort. Da hatte er auch nicht 
helfen konnen.
Jeder helfe sich selbst. Darum war er auch langst 
gemiitlich um die nachste Ecke. Es war ihm warm und 
wohl, als er in einen Autobus stieg und nach Haus fuhr. 
Er hatte endlich wieder etwas getan, und in dieser 
Nacht schlief er ausgezeichnet.
Zweifellos, eine armliche Tasche, diese erste 
Tasche. Aber war es ihm denn um die Tasche zu tun 
gewesen? . . . Was gingen ihn Taschen an?
Ihn ging an: der angstvolle Blick, die fliehende
Gestalt, das schmerzliche Schreien; ihn ging an, dass 
er nicht mehr der Letzte, der Getretenste von alien
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war, sondern dass auch er noch treten und Schmerzen 
bereiten konnte.
. . . Und wenn die Welt grau vorher war und 
zerschlagen, so ist sie hell von neuem, wenn du den 
Schlag fiihrst, und heil, weil auch andere Schmerzen 
leiden (p. 341).
The passage presents the essence of Kufalt's approach to 
life. Though he realizes his behavior is anti-social, he 
provides himself with excuses. He acts on mechanical 
impulse, thereby avoiding the sense of personal responsi­
bility. He rationalizes that his experiences in prison 
and in society justify his behavior. Kufalt wishes to 
compensate for his sense of inadequacy in life by hurting 
those who are weaker than he. Since women can offer little 
resistance, victimizing them gives him a sense of security 
and well-being. The motto, "Jeder helfe sich selbst" is 
seen here, as in the previously discussed novel, as the 
correct answer to life's problems. Kufalt makes a col­
lection of women's handbags. They are to him symbols of 
a victory and fetishes suitable to his introversion in 
human relationships.
When he reads the jewel robbery he planned has 
been accomplished, Kufalt seeks out Batzke and demands a 
share. Batzke brutally beats him and escapes. Kufalt 
returns to his apartment and robs his landlady, but is 
immediately apprehended by the police. He is sentenced 
to seven years in the same prison from which he had been 
released.
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The last chapter is entitled "Nord, Ost, Sud,
West— To Hus best." Kufalt's return to prison is a home­
coming. At this point in the novel a recollection of a 
happy day in his boyhood is interpolated. This signifies 
that for Kufalt, the return to prison is an escape from 
the responsibilities associated with maturity. As Kufalt 
settles down in his cell, his regression is complete:
Kufalt hat die Decke schon hoch liber die Schul- 
tern gezogen, im Kittchen ist es angenehm still, er 
wird grossartig schlafen.
Fein, wenn man wieder so zu Hause ist. Keine 
Sorgen mehr. Fast, wie man friiher nach Haus kam, 
mit Vater zur Mutter.
Fast?
Eigentlich noch besser. Hier hat man ganz seine 
Ruhe. Hier quatscht keiner auf einen los. Hier 
braucht man nichts zu beschliessen, hier hat man 
sich nicht so zusammenzunehmen.
"Schon, so 'ne Ordnung. Wirklich ganz zu Haus."
Und Willi Kufalt schlaft sachte, friedlich 
lachelnd ein (p. 388).
The cell signifies womb-like security for Kufalt. Thus,
like Pinneberg, he effects a complete withdrawal from
life.
Though Wer einmal aus dem Blechnapf frisst has • 
enjoyed wide popularity, many critical evaluations of it 
have been patently erroneous. Given the pathological 
character of Kufalt, it is difficult to see the bases for 
such descriptions as "ein wirkliches Mannerbuch" and "eine 
Reihe hinreissender . . . G a n o v e n g e s c h i c h t e n . T h e  
opinion that the novel presents an objective and unbiased 
view of the world also seems unjustified. Such an opinion
46Quoted by Langenbucher, op. cit., p. 312.
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subsumes that Kufalt's interpretation of life is a valid 
one. This is highly debatable. Kufalt's major argument 
that prison life takes away a man's ability to make 
decisions is contradicted by his own description of prison 
as a place where one must live by his wits.
The author is subjectively involved to the extent 
that he reacts from moment to moment. He thinks with and 
believes with Kufalt. The consistent presentation of 
Kufalt's adversaries as despicable shows the intention of 
exculpating him. Almost all figures of authority are seen 
as cruel or unfeeling, while the individual is their 
victim. It must be noted, however, that such a severe 
judgement of society and its authorities could not be 
convincing unless it were based, at least partly, on fact. 
Kufalt's experiences closely parallel Fallada's real-life 
misfortunes. Thus, no matter how subjectively it is pre­
sented, there is here a core of objective reality.
Kufalt's shortcomings are inseparable from those of his 
milieu, and his rehabilitation is presented by Fallada as 
a neglected duty of society.
CHAPTER V
WOLF UNTER WOLFEN
Wolf unter Wolfen, written in 1936, is Fallada's
major attempt at representing the contemporary scene
through the use of fictional analogues. The fact that
many critics did not recognize this accounts for sharp
divergences of opinion concerning the interpretation of
the novel. Heinz Rein remarked on its ambiguity:
. . .  so hat Fallada in seinem grossen Roman Wolf 
unter Wolfen, wohl seinem reifsten Werk, noch einmal 
kritisch Stellung genommen, allerdings zu einer 
Epoche, die damals bereits um etwa fiinfzehn Jahre 
zuriick lag, der Inflation. Es ist zweifellos das 
Buch uber jene Zeit, aber es ist— und dies war ja 
von jeher eine Eigenschaft des Kleinbiirgers— viel- 
deutig— es ist ein Buch mit vielen Gesichtern.47
Heinrichs, who interpreted the novel as an analogous
structure, understood it better:
Weil aber eben der ganze Lebensvorgang so voll 
umfanglich, so ungeteilt und ewig bewegt, so total 
verwoben und einheitlich pulsend gesehen und 
gestaltet wird, darum sind Falladas Werke so viel- 
deutig bei oberflachlicher Wertung . . . Der Mensch
bei Fallada . . . besteht immer in unerhort 
vielfacher Individuation als einzelner mit alien 
Moglichkeiten und Notwendigkeiten lebendigsten 







Manthey recognized that the main characters of the novel 
parallelled various facets of contemporary German society:
Auf einmal wird die ganze Skala psychologischer 
Wahrscheinlichkeiten fruchtbar, die Unruhe der 
hereingenommenen Zeit findet sich nicht nur in den 
Analogien einer ausserlich bewegten Handlung wieder, 
wir haben es vielmehr plotzlich mit einer Beweglich- 
keit zu tun, die in Entwicklung der Charaktere 
umgesetzt ist. . .49
The novel represents a crucial turning point in 
the author's evaluation of the role of the individual in 
society. Until now Fallada had depicted the individual 
as puppet of the forces of environment and circumstance. 
Whereas the point of view in the previously discussed 
novels was emotional and sentimental, in Wolf unter Wolfen, 
as has been correctly observed, there is ". . . eine 
Distanzierungsabsicht . . . die erst durchschaut, abwagt
und vergleicht, um sich dann fur das Wahrscheinlichste zu 
entscheiden."^0 ^ new self-consciousness is evident.
Fallada's attitude toward the role of authority is changed. 
He now recognizes it as a useful factor in an orderly 
society.
A possible cause of this alteration of viewpoint 
is the accession of Hitler to power since the publication 
of his previous novel. If Fallada had earlier viewed the 
Weimar Republic as an oppressive state, he now recognized 




The result was a reevaluation of his previously held 
opinions.
The action of the plot of Wolf unter Wolfen is 
begun in five different settings at once, with the various 
threads of the story being joined in the final chapters. 
The unifying factors are the times, the early 1920's, 
inflation, political uncertainty. Fictional elements of 
the work parallel political and social realities. In the 
twin estates of Neulohe in Saxony can be seen the contem­
porary political relationship of Germany and France. The 
breakdown of the von Prackwitz estate represents the 
infirmity of the Weimar Republic, which changed leadership 
eight times during the inflation years. Wolf unter Wolfen 
is thus partly a "Zeitroman."
Chapter titles suggest the oppressive emotional 
climate of a society overripe for elemental explosion: 
"Nachmittagsschwiile iiber Stadt und Land,"^^ "Das Gewitter 
bricht los" (p. Ill), "Das Gewitter ist vorbei, aber es 
bleibt schwiil" (p. 178) , "Schwiile Vollmondnacht" (p. 233) .
In the flawed personality of Wolfgang Pagel, the 
"Wolf" of the title, can be seen a reflection of the 
social ills which beset the Germany of that time. Ego­
tistical and immature, Wolf is obsessed with gambling, 
because it represents a suspension of causality and an
51 Hans Fallada, Wolf unter Wolfen (Berlin: Rowohlt
Verlag, 1968) , p. 78. Succeeding citations of the novel 
are from this edition.
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escape from responsible action. He describes his obses­
sion in these terms:
" . . .  Nur abends am Spieltisch weiss ich es, wenn 
die Kugel schnurrt und klappert und gleich ins Loch 
fallen wird— da weiss ich, auf was ich warte. Aber 
wenn sie dann in das Loch gefallen ist— dann weiss 
ich es schon wieder nicht mehr" (p. 89).
The omniscient author adds:
. . . er hat keinen schlechten Kopf, nein, es regen 
sich Gedanken darin. Aber er ist verlottert und 
faul, er mag nichts zu Ende denken . . . Schlapp, 
nicht ohne Gaben, nicht einmal ohne Giite, auch nicht 
lieblos—  . . . jetzt musste nun wieder ein 
Kindermadchen kommen, ihn bei der Hand nehmen und 
ihm sagen, was er zu tun hat. . . (p. 89).
The image of the nurse-maid brings Wolf's immaturity
sharply into focus. His inability to pursue thoughts to
their logical conclusions suggests the short attention-
span of a child. His talents exist as potentialities.
Wolf is representative of modern Germany, although he
himself does not recognize it. In an inner monologue he
comments on an art exhibit, taking note of the tendencies
current in the country, without, however, realizing the
similarities to his own circumstances:
. . . Da hatte man manchmal lange . . . gestanden 
und diese Marcs, Kampendoncks, Klees, Noldes 
angesehen. Manchmal hatte man lachen miissen oder 
den Kopf schutteln oder schimpfen, denn vieles war 
einfach wichtigtuerische Frechheit— es waren die 
Zeiten des Kubismus, des Futurismus, des 
Expressionismus. Sie klebten Zeitungspapier in 
ihre Bilder und zerbrachen die Welt zu Dreiecken, 
die man wie ein Puzzlespiel wieder zusammensetzen 
wollte. . . ." (p. 154).
The paintings reflect the tentativeness and moral fragmen­
tation of the times. As with Wolf, there is a tendency to 
infantile forms of expression.
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Wolf's immaturity is further evinced in his rela­
tionship to women. He accepts no responsibility for the 
support of his pregnant girl-friend, Petra, and, though he 
is twenty-three, he is dominated by his mother. In her 
presence, he is like a child:
Er schluckt, er mochte etwas sagen, fast ruft er: 
ich wollte, das Leben ware ein bisschen anders! Nein, 
ich wollte, ich ware anders, dann hatte ich anders 
gefiihrt!
Die alte Frau sitzt mit einem holzernen, steifen 
Gesicht am Tisch. Sie sieht ihren Sohn nicht an, 
aber sie klopft scharf mit ihren Knocheln auf den 
Tisch. Es klingt holzern.
Ach, Wolfgang, sagt sie. Bitte, sei kein Kind.
Wenn du zu Ostern sitzengeblieben warst, riefst du 
auch immer: Ich wollte . . . Und wenn deine
Lokomotive kaputt war, bereutest du es auch, hinterher, 
wie du mit ihr umgegangen warst. Aber das ist nutzlos, 
und du bist kein Kind mehr. Reue riickwarts hilft gar 
nichts— Junge, lerne doch endlich: es geht weiter,
immer weiter. Vergangenes kann man nicht andern, aber 
sich kann man andern— fur die Zukunft!
Ja, gewiss, Mama, sagt er brav. . . (p. 121).
In this passage the author again presents the question of 
personal responsibility. Wolf represents the determinis­
tic viewpoint, his mother, on the other hand, represents 
a philosophy which is new in Fallada's works. She urges 
her son to overcome circumstances through an effort of 
will. When Wolf revolts against his mother's influence, 
the author does not see it, as in earlier novels, as a 
response to injustice, but rather as atavism fostered by 
evil times: " . . .  Aus den Urgriinden alles menschlichen
Seins steigt, freigemacht von schlimmer Zeit, der Urhass 
der Kinder gegen die Eltern hoch, der Hass der Jugend 
gegen das Alter, des stvirmenden Mutes gegen die langsame 
Besinnung. . (p. 125).
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German society is seen by the author as a con­
tradictory entity in which appearances are perfunctorily 
maintained to veil rampant corruption:
. . . es ging auf der Priedrichstrasse zu, wie man 
sich etwa einen morgenlandischen Basar vorstellte. 
Past Mann an Mann standen sie an den Hauswanden 
und auf dem Rande des Gehsteigs: Handler, Bettler,
Dirnen. . .
Ein Schupo kam in Sicht, verdrossend ausschauend 
unter seinem lackierten Landwehrtschako. Pro forma 
wurden die Koffer zugeklappt und waren schon wieder 
offen, kaum war er zwei Schritte weiter. . . (p. 62).
Wolf similarly evinces.an underlying dishonesty which
contrasts with an honest outward appearance:
. . . Er ist gut anzusehen, mit schmalen Hiiften und
breiten Schultern, eine Kampferfigur. Aber er ist 
kein Kampfer. Er hat ein offenes Gesicht, mit einer 
guten Stirn, einer kraftigen graden Nase— aber er 
ist nicht offen, er ist nicht grade . . . (p. 119).
The social equivalent of Wolf's obsession with gambling 
is the attitude induced in the German people by infla­
tionary fluctuations in the money market. The author 
describes the fever of the times thus:
. . . nichts gilt ausser Geld! Geld! Aber auch das
Geld gait nichts, in jeder Minute musste der grosst— 
mogliche Genuss aus ihm herausgepresst werden! Fur 
was sich bewahren— fur morgen? Wer weiss, wie 
morgen der Dollar steht, wer weiss, ob wir morgen 
noch leben. . . (pp. 62-63).
In his relationship with Petra, Wolf displays 
irresponsibility and indifference to her welfare. When 
she faints from hunger on the street and is arrested, a 
woman who befriends her in jail points out to her Wolf's 
problems of immaturity and at the same time indicates the 
subsequent direction of the novel:
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. . . Ein guter Mann, sagst du. Aber Kindchen, das
ist doch kein Mann, das soil vielleicht mal einer 
werden! Was im Bett ein Mann ist, das ist noch 
lange kein Mann, das glaub 'ner alten Frau. . . Und 
wenn du das so weitermachst mit ihm, mit Verwohnen 
und Immer-parat-Sein, und Muttern ist auch noch im 
Hintergrunde mit 'nem hiibschen Geldsack— dann wird 
ooch nie ein Mann daraus, aber aus dir wird ein 
Misthaufen. . . (p. 285).
Petra decides that she must require more of Wolf in order
to help him develop a sense of responsibility
Like the heroes of the two previously discussed 
novels, Wolf is socially deficient. He refuses to read 
newspapers because he wants to have nothing to do with the 
nation's problems. When von Prackwitz and von Studmann, 
who were his officers during the war, offer him a position 
with them at Neulohe, he bases his refusal on a radically 
anti-social point of view: "Heute Kampft jeder fur sich
allein— und gegen alle. . ." (p. 231).
Hoping to escape his responsibilities to Petra, 
Wolf eventually accompanies von Prackwitz and von Studmann 
to Neulohe. Yet even in the act of flight he is aware of 
his failings:
Andere hatten es nicht so weit kommen lassen. 
Andere hatten nicht alles gleichgultig treiben 
lassen, bis es ganz schlecht ging . . . Andere 
hatten sich beizeiten nach Arbeit umgesehen, und 
hatten Geld verdient. Andere waren nicht gleich­
gultig versetzen, pumpen und betteln gegangen.
Andere hatten nicht von einem Madchen nur genommen 
und genommen, ohne sich je Gandanken zu machen: 
was gibst du?
'Du bist feige,' . . . 'Arm bist du, vertrocknet 
mit dreiundzwanzig Jahren. . .' (p. 119) .
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Wolf's self-evaluation is in stark contrast to those of 
Pinneberg and Kufalt. Here, instead of an oleaginous dis­
claimer, there is an unflinching acceptance of guilt.
At Neulohe, instead of respite from responsibili­
ties, Pagel finds a microcosm of Germany. As von Studmann 
observes, problems are merely converted to their rural 
equivalents:
Ich ahne ja, . . . auch dieser Friede ist nur 
Schwindel. In den so malerisch in Griine geduckten 
Hausern des lieblichen Dorfleins dort werden 
Klatschsucht, Neid, Angeberei zu Hause sein, wie in 
jeder grosstadtischen Mietskaserne! Statt des 
bimmelnden Elektrischen wird ein Pumpenschwengel 
ewig quietschen; fiir die keifende Alte im Stockwerk 
dariiber jault hier ein Hofhund tagaus, nachteinl 
Die Weihe dort bedeutet den Tod einer Maus . . .
(p. 348).
. . . Die Erde schwitzt statt Korn Angst, und ihre
Angst steckt alles an. Ein Geschlecht voller Angst, 
Pagel . . . (p. 365).
Neulohe is beset by the same social and economic insuf­
ficiencies and failures of authority as Germany. Field 
workers pilfer crops and leave their tools out to rust.
The tenant of the estate, Rittmeister von Prackwitz, is 
unsuited to the exercise of authority. His faults resemble 
those of the government regimes during the inflation years. 
His concept of money is naive and foggy (p. 55). Von 
Studmann correctly describes him as ". . . ein geschaft- 
lich vollig ahnungsloses Kind. . ." (p. 339).
The Rittmeister is handicapped further by his 
military upbringing:
. . .wenn dor Rittmeister von der Richtigkeit 
eines Satzes durchdrungen war, so von dem, dass
59
eine Uniform jedem Zivilisten befehlen kann. Diesen 
Satz hatte er mit der Muttermilch eingesogen, sein 
ganzes Offiziersleben hindurch wahr befunden . . .
(p. 445)
Just as German government was ill-prepared for a republi­
can form of rule by Prussian tradition, so von Prackwitz 
is incapable of useful existence outside the military.
Von Prackwitz' limitations are reviewed in his wife's 
inner monologue:
. . . er hatte Vorgesetzte gehabt, die ihm gesagt 
hatten, was er zu tun hatte, eine Dienstordnung—
Es war die Uniform mit all ihrem Drum und Dran 
gewesen, die ihn aufrecht gehalten hatte.— Als er 
die auszog, sackte er zusammen. Es erwies sich, 
dass er nichts in sich hatte, nichts, keinen Kern, 
nichts, das ihm Widerstandskraft gab, keinen 
Glauben, kein Ziel.— Ohne Stern ging er in einer 
irren Zeit sofort irre. . . (p. 523).
The allegory is further extended in von Prackwitz1 
relationship to his father-in-law and landlord, Geheimrat 
von Teschow. The Geheimrat's demands for exorbitant rent 
correspond to French demands for war reparations. Von 
Studmann observes of the lease contract:
Das Studium dieses Pachtvertrages ist nicht 
uninteressant. Wenn man sich hineinvertieft, wird 
man an den Vertrag von Versailles erinnert, iiber dem 
die Devise steht: In die Holle mit dem Besiegten!
Ober diesem Pachtvertrag stehen die Worte: Wehe dem
Pachter! (p. 402)
Neulohe's problems are compounded by the demands of the
Geheimrat just as the problems of Germany in the 1920's
were exacerbated by the French.
Wolf has thus come into circumstances in which his 
help is desperately needed. He is forced to direct his 
attention to goals outside himself. To instill the
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instinct for cooperation in the farm laborers, he must
adapt himself to them.
. . . da war es nun wieder erstaunlich anzusehen, 
wie der junge Pagel schwitzend, aber quicklebendig 
auf seinem Rad heranspritzte, mit den dollsten 
Weibern die unanstandigsten Witze riss, aber genau 
sagte: bis hierher kommt ihr bis Mittag— und bis
dorthin zu Feierabend!
Wenn sie zeterten, das sei unmoglich, das 
Junkerchen moge es doch halbwege machen, sie seien 
doch blosse schwache Weibsen und kein solcher 
Kraftkerl wie er, so verspottete er sie, sie 
trauten sich doch wohl noch jeden Mann zu, und wenn 
man auf ihre Mauler hore, sei der Knabe doch noch 
nicht geboren, der sie mude mache. Nun sollten sie 
es einmal beweisen!
Unter ihrem briillenden Lachen fuhr das Junker­
chen wieder ab, aber am Abend waren sie so weit, 
wie er gezeigt hatte. Oder vielleicht sogar ein 
Stuckchen weiter, und das vergass er nie 
festzustellen, lobend oder besser noch mit einem 
derben Witz. Er gefiel ihnen alien. . .
Der passt in die Welt! sagten sie. . . (p. 472).
The introduction of convict labor onto the estate 
presents new problems. An escape occurs while Pagel is 
conversing with one of the guards. Wolf's reaction is a 
measure of his increased sense of responsibility:
Wolfgang . . . dachte . . .  an das, was er in 
dieser Sache verfehlt hatte. Es war nicht viel, 
Kleinigkeiten, kein vernunftiger Mensch konnte ihm, 
dem Unerfahrenen, einen Vorwurf machen, da soviel 
Erfahrene versagt hatten. Kleinigkeiten hatte er 
falsch gemacht . . . Aber Wolfgang Pagel, der noch 
vor einem Vierteljahr so bereit gewesen war, sich 
alle eigenen Siinden zu vergeben, ja, bei dem es gar 
keiner Vergebung bedurft hatte, Wolfgang Pagel 
dachte jetzt anders iiber diese Dinge. Nein, er 
dachte nicht, er fiihlte anders . . . es war gleich- 
giiltig, ob andere noch mehr gesundigt hatten, er 
wollte sich nichts vorzuwerfen haben— nicht einmal 
wenig. . . (p. 494).
Through the necessity of close cooperation Pagel has
developed high standards of personal conduct. Even though
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he is disillusioned with authority through the failures 
of von Prackwitz, he does not attempt to shift blame to 
others.
Von Prackwitz feigns madness to escape all respon­
sibility, and von Studmann, disappointed in his unrequited 
love for Frau von Prackwitz, leaves Neulohe. Wolf is left 
alone to manage the estate. He begins to see the meaning 
of life as the fulfillment of duty:
Es war toricht, aber etwas wie Freude erfullte 
ihn; er war nicht umsonst auf der Welt, er erfullte 
eine Aufgabe . . . Zum erstenmal begriff er innerlich,
mit seinem ganzen Wesen, mit Leib und Seele, dass das 
Leben nur dem Freude bringt, der eine Aufgabe erfullt, 
unbeirrbar, sei sie klein oder gross. Dass 
Lebenserfullung nur aus dem eigenen Ich kommen kann, 
nicht aus der Umwelt, . . .  (p. 615) .
The deterministic view of life is rejected by Wolf.
Instead he propounds a view of life in which the individual
accepts ultimate responsibility. With his new sense of
purpose comes a change in his relationship with authority.
The omniscient author observes: ". . . er war nicht mehr
der junge, ahnungslose Mann, der sich jedem mit Autoritat
auftretenden Anspruch beugte . . . "  (p. 627). When the
von Prackwitzes leave Neulohe, he recognizes that they are
fleeing responsibility. His final interview with Frau von
Prackwitz touches a sensitive nerve of German national
character:
. . . Ich habe einmal geglaubt, Mut ware das, 
aufrecht zu stehen, wenn eine Granate platzt, einen 
Granaterisplitter zu apportieren . . . Jetzt weiss 
ich, das ist bloss Dummheit und Tollkiihnheit; Mut 
heisst aushalten, wenn etwas ganz unertraglich ist
62
Er warf einen raschen, hellen Blick auf sie.
Er sagte: Aber es muss eine Sache sein, um die es
sich verlohnt, Mut zu haben. Es muss eine Fahne
da sein, fur die es wert ist, zu kampfen . . .
(p. 703).
Wolf espouses tenacity of purpose as opposed to the reck-
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less daring of men like von Prackwitz, who wished to take 
part in the putsch of the Black Reichswehr.
Eventually Wolf presides over the dissolution of 
the Neulohe estate. Its owners send word that all the
farm equipment is to be sold. Wolf returns to Berlin and
marries Petra. He evinces a sense of responsibility not 
only toward her but toward his fellow men, for he chooses 
to study to become a psychiatrist. The choice of a pro­
fession of intrinsically social nature demonstrates that 
Wolf has learned the importance of a cooperative approach 
to the problems of life. Concurrent with Wolf's decision 
to lead an orderly existence, the German people leave 
behind them the excesses of the inflation years. With the 
advent of the Stresemann regime a new attitude is abroad 
in Germany:
Und nun erwachten sie alle. Sie erwachten aus 
einem wiisten, schweren, qualenden Traum. Sie standen 
still, und sie sahen sich um. Jawohl, sie konnten 
stille stehen, um sich sehen, sich besinnen . . . 
Erschrocken sahen sie sich in die vertrauten, ach so 
fremden Gesichter . . .  (p. 719).
Like Wolf, the German people are delivered from their pas­
sions and begin now to live socially more responsive lives.
Wolf unter Wolfen is both a "Zeitroman" and a 
"Bildungsroman." In the figure of the main character are
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reflected the conditions of a generation of Germans and 
the personal development of an individual. The novel is 
in stark philosophical contrast with Fallada's previous 
novels dealing with the individual in his relationship 
with authority. Most of the critics have not recognized 
this change.
This genesis of his revolution in thought probably 
resides, as already indicated, in the shock Fallada expe­
rienced when he realized the true nature of Hitler's 
government. During the early writing of Wolf unter Wolfen 
the author was even briefly under arrest on the charge of 
conspiracy with Jews. Whatever the cause, Fallada reevalu­
ated his earlier attitude toward authority and found it 
socially irresponsible. In his new schema of apperception 
the individual bears final responsibility for his lot in 
society. Authority is not judged, as previously, to be the 
root cause of the ills of society, but rather as a neces­
sary agency of cooperation.
The subsequent novels Fallada wrote concerning the 
individual's role in society and his relationship with 
authority are further refinements and extensions of con­
clusions first reached in Wolf unter Wolfen. He never 
again mounted a novelistic attack against legally consti­
tuted authority. With Wolf unter Wolfen Fallada began to 
emphasize the individual's obligations to society, rather 




Because of severe emotional problems, Fallada did
not, in his personal life, apply the lessons learned by
his fictional creations. This is demonstrated in the
circumstances surrounding the writing of Der Trinker. It
was written in two weeks, from September 6 to September 21,
1944, while the author was in Altstettin mental asylum.
Though some of the events of the novel correspond to
Fallada's experiences during a period of intense drinking
in the winter of 1933, most of it is a description of what
Fallada was experiencing at the time of writing or had
just experienced. By 1944 he and Suse had already been
divorced, but were nevertheless occupying the same house
at Carwitz. During an argument Fallada fired a pistol in
his wife's direction. She notified a doctor, and he had
Fallada arrested. Charges of attempted murder were
pressed, but Fallada escaped prosecution by reason of
his morphine addiction. After spending three months at
Altstrelitz prison, he was interned for three-and-one-half




Despite the fact that, as Manthey says, Der 
Trinker is permeated with " . . .  der panischen Furcht 
Falladas, den Rest seines Lebens in einer Heilanstalt 
verbringen zu mussen. . . ,"53 a pellucid treatment
of the problem of the individual in conflict with society 
and its authorities. The main character, Erwin Sommer, 
is, like Pinneberg and Kufalt, at odds with society. In 
this instance, however, Fallada is at pains to show that 
Sommer's attitude is a pathological manifestation, rather 
than a justified reaction to real persecution. Under 
the pressure of business setbacks, Sommer develops para­
noid behavior. He places private meanings on harmless 
incidents to support his belief that he is surrounded by 
hostility:
. . . Das Schlimmere war, das ich das Gefiihl bekam, 
auch meine Frau wende sich von mir ab. Es waren 
zuerst unmerkliche Zeichen, Dinge, die ein anderer 
ganz iibersehen hatte. Zum Beispiel vergass sie, 
mir bei einem Geburtstag in unserem Hause Kuchen 
anzubieten; ich esse zwar nie Kuchen, aber friiher 
bot sie mir trotzdem stets welchen an. Und dann 
war einmal drei Tage lang ein Spinnweb in meinem 
Zimmer uber dem Ofen. Ich ging alle Zimmer ab, aber 
in keinem gab es ein Spinnweb, nur in meinem. Ich 
wollte eigentlich abwarten, wie lange sie es so 
treiben wurde mir zum Jvrger, aber am vierten Tage 
hielt ich es nicht mehr aus und sagte es ihr.
Darauf wurde das Spinnweb entfernt. Ich sagte es 
ihr natiirlich ziemlich scharf. Ich wollte mir um 
keinen Preis merken lassen, wie sehr ich unter diesen 
Krankungen und meiner Vereinsamung litt . . .
53Ibid., 145.
C  A
Hans Fallada, Der Trinker (Berlin: Rowohlt Verlag,
1968), p. 5. Succeeding citations of the novel are from 
this edition.
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In order to maintain a position of hostility in
regard to the world, Sommer must overlook indications of
friendship or kindness. When his bank account will not
cover a check, he disregards the bank official's courtesy
and imagines there is a general conspiracy against him:
. . . es hatte sich wohl herumgesprochen, dass ich 
Verluste erlitten hatte. Der Bankvorsteher, ein Herr 
Alf, tat sehr liebenswiirdig, sprach von vorubergehen- 
den Schwierigkeiten und erbot sich sogar, mit seiner 
Zentrale wegen eines Sonderkredits fur mich zu 
telephonieren. Ich lehnte das natiirlich ab, ich war 
lachelnd und sicher wie immer gewesen. Aber ich hatte 
gut gemerkt, dass er mir dieses Mai nicht wie sonst 
meist eine Zigarre angeboten hatte, dieser Kunde
lohnte ihm das wohl nicht mehr. . . (p. 5).
Sommer tends, like Pinneberg and Kufalt, to explain
his own shortcomings as the inevitable results of society's
neglect of him. As he becomes increasingly dependent on
drink, he begins to seek an excuse for his behavior: "Ich
hatte immer nach Anerkennung gediirstet, . . . sowohl bei
Magda wie bei meinen Mitbiirgern . . . [War] ich schlecht
geworden, weil mir diese Aufmunterungen gefehlt hatten?"
(p. 22) Later he shifts full responsibility to his wife:
. . . nun drehte sich wieder die alte knarrende Mvihle 
der Streiterei und zermahlte meine besten Vorsatze.
Und warum? Weil Magda rechthaberisch war und iiber 
alles bestimmen wollte (p. 35).
. . . Sie sollte nur kommen, die Magda, und mich hier 
trinken sehen. Ich wiirde ihr ins Gesicht sagen, dass 
ich ein Trinker geworden war, und sie hatte mich dazu 
gemacht, sie mit ihrer infernalischen TuchtigkeitI 
(p. 38)
In his relationship to his wife Sommer takes on the role 
of a spoiled child resisting discipline:
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Ich wechselte meine Ansicht, wie weit Magda mich 
durchschaute, fast stundlich. Meist war ich fest 
davon uberzeugt, dass sie gar nichts ahnte, zu 
anderen Stunden, namentlich wenn ich missmutig und 
gereizt war, wusste ich es beinahe, dass sie mich 
ganz und gar durchschaute. . . . ich war einfach 
bose. . . . ich wollte die Fiisse auf den Schreibtisch 
legen und wiiste, schweinische Lieder singen und zotige 
Redensarten gebrauchen—  . . . (pp. 39-40).
When he learns that Magda has notified a doctor of 
his alcoholism, Sommer goes into hiding in a rented room, 
where he plans a gradual withdrawal from his habit. 
Lobedanz, his landlord, brings him food and liquor at 
exorbitant costs. When he has no more money, Sommer 
returns home to obtain articles to pawn. Fallada depicts 
Sommer's childish self-indulgence with heavy irony:
Als ich daruber nachdachte, dass ich hier bei 
meinem eigenen Haus, fiinf Meter von meiner eigenen 
Frau als ein mitteloser Fremdling in der Nacht stand, 
seit einer Woche nicht mehr gewaschen und rasiert, da 
iiberkam mich ein solches Mitleid mit mir selbst, dass 
ich in bittere Tranen ausbrach. Ich weinte lange und 
schmerzlich, am liebsten ware ich zu Magda ins Zimmer 
gedrungen und hatte mich von ihr trosten lassen. . .
(p. 60).
Magda discovers him in the act of taking their silverware.
A struggle ensues during which he threatens to murder her. 
This forms the basis for his later arrest.
In depicting Sommer's experiences in jail and in 
the asylum, Fallada presents a dissection of the individual 
who is at odds with society. Duftermann, Sommer's cell­
mate in prison, had been a wealthy landlord who had burned 
down one of his tenements in order to collect the insurance 
money. Though a mother and child had perished in the fire, 
Duftermann, like Sommer, is capable only of self-pity:
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"Im Grunde," fuhr er wohl fort und bemitleidete sich 
dabei selbst, "hat mich bloss meine Gutmiitigkeit dazu 
gebracht. Ich bin eben einfach ein gutmiitiger Dussel. 
Ich konnte es nicht sehen, dass die Leute weiter in 
einer so baufalligen, verwanzten Baracke hausten. 
Anstandige Wohnungen wollte ich ihnen schaffen— und 
das habe ich nun von meiner Gutmiitigkeit" (p. 103) .
Duftermann, like Sommer, avoids responsibility for his act 
and thus is able to see himself as persecuted. The resem­
blance extends also to other prisoners and inmates whom 
Sommer is to meet. Fallada thus provides a dual view of 
the individual: as he sees himself and as he is seen in
those like himself. With Duftermann, Sommer experiences 
the difficulties involved in living with one as selfish as 
himself:
Ich durfte nicht in der Zelle auf und ab gehen: 
drehte ich mich nachts auf dem Strohsack rum, so 
schimpfte er uber Ruhestorung; wollte ich einmal das 
kleine Fensterloch offnen, so schrie er, er verkiihle 
sich die Glatze, und wir mussten weiter in Hitze und 
Gestank hocken. Er aber erlaubte sich alles (pp. 101- 
102) .
Seen from an objective point of view, the individual who 
is exclusively self-oriented makes cooperative life impos­
sible. He is emotionally organized only for solitary 
existence isolated from the society of others.
Mordhorst, a hardened professional criminal whom 
Sommer admires for his toughness and self-sufficiency, is 
described as ". . . ein Einzelganger, ein typischer Feind 
der Gesellschaft" (p. 110), thus placing his behavior in 
a social context. He is Sommer's mentor and adviser in 
prison, warning him not to trust authority and to lie in 
all interviews with prison officials. It is Sommer's
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habitual untruthfulness which effects his transfer to a 
mental institution. Sommer, typically, blames the trans­
fer on the mendacity of an examining doctor.
Sommer discovers to his horror that the asylum in 
which he has been placed is a world populated by men who, 
like him, have a distinctly anti-social approach to life.
He is shocked by their rampant egotism, hostility to 
authority and total absence of cooperative instincts:
In der ganzen Anstalt herrschte ein einfach 
schmutziger Geiz. Nie bekamen wir frisches Fleisch 
zu essen . . . Und alles, was es gab, war dann noch
unzulanglich, endlos mit Wasser vermischt, schlecht 
zubereitet. Die Gefangenen behaupteten, der Ober- 
inspektor frasse alles selbst auf. Aber auch der 
gefrassigste Oberinspektor kann nicht das Essen von 
ein paar hundert Menschen vertilgen. . . Es gab aber
doch immer Leute unter uns, die nicht solchen Hunger 
litten, ja, die in gewissen Grenzen aus dem Vollen 
lebten. Da waren ja die Kalfaktoren, sie hatten die 
Brote fur uns zu schneiden, abzuwiegen, zu bestreichen. 
Offiziel stand ein Wachtmeister dabei und passte auf, 
aber klingelte das Telephon, so musste der Wachtmeister 
aus der Kiiche heraus in den Glaskasten, und schon waren 
ein paar Stullen dick geschmiert und verschwunden. . . 
(p. 137).
Sommer feels that the selfishness of the inmates precludes 
a fair and orderly condition of existence in the asylum. 
Because all suffer from a pathological deficiency of social 
interest, Sommer observes, those who gain positions of 
responsibility are inevitably corrupt and selfish: "'Die
Holle,' denke ich. "Ich bin in die Holle geraten. Wie 
soil ich hier je leben konnen? . . . Das sind ja keine 
Menschen mehr, das sind Tiere!'" (p. 131) The use of the 
word "Tiere" suggests that society, in the human sense, is 
rendered impossible where egotistical drives are unchecked.
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Individually, the inmates Sommer meets consider 
themselves innocent victims of the injustices of society. 
Of Buck, who is described as "grundschlecht," Sommer 
relates:
. . . Von sich selbst wusste er . . . nichts 
ungiinstiges zu berichten. Er hatte von seinem Vater 
ein bluhendes Schuhwarengeschaft ubernommen, und es 
war ruiniert, weil die Menschen so gemein waren.
Er hatte geheiratet und war geschieden, weil seine 
Frau auch 'so eine1 gewesen war. . . Er hatte Freunde 
und Verwandte besessen, und niemand beantwortete mehr 
seine Briefe, denn niemand will noch etwas wissen von 
einem, der in einer Anstalt sitzt. Und natiirlich 
unschuldig— wenn er je seine Straftaten auch nur von 
ferne streifte, murmelte er etwas von 'Arbeitslosig- 
keit1 und, 'Not kennt kein Gebot' (p. 151-152).
Buck, although Sommer does not recognize it, duplicates
Sommer's arguments with only slight revisions. Both men
consider that all society has conspired against them.
Sommer easily perceives, however, the fallacy of Buck's
arguments.
Und nun folgte eine unendlich umstandliche, zwei 
Stunden lange Erzahlung, wie der Medizinalrat mit 
Hilfe eines Gerichtssekretars und eines feilen 
Anwaltes in die Zelle des Untersuchungsgefangenen 
Buck geschmuggelt worden war, und am Ende ging aus 
dieser Erzahlung klipp und klar hervor, dass der 
Medizinalrat drei oder viermal bei dem Schuster Buck 
auf der Zelle gewesen war und ihm sehr wohl ein 
Gutachten abgenommen hatte. Ich hiitete mich aber 
sehr wohl, den Schuster Buck auf diesen kleinen 
Unterschied zwischen Anfang und Ende seines Berichtes 
aufmerksam zu machen, denn im Punkte Wahrheitsliebe 
war er wie alle Liigner sehr empfindlich. . . (p. 152) .
Because of his combined characteristics of distrust of
others and egotism, Sommer cannot discern, in his own
reasoning, errors which he easily sees in the reasoning .
of others. He is devoted to self-justification rather
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than to an objective apperception. Thus, though he repeat­
edly takes note of the false accusations made against the 
authorities of the asylum, he nevertheless considers him­
self a "Feind der Verwaltung" (p. 151). His opposition to 
authority is clearly an expression of unreason.
Symptomatic of the social sterility of the inmates 
is the prevalence of homosexuality among them: "Habe ich
nicht gesagt, dass wir in einer Holle leben? Es fehlte 
nichts in dieser Holle, auch die Liebe nicht, aber auch 
die Liebe war verderbt, sie stank!" (p. 160).
That the asylum is, like hell, a kind of death, is
figured in Sommer's dream:
Ich war im Traum in meiner Vaterstadt, ich ging durch 
ihre Strassen und Gassen, ich sah viele Freunde und 
Bekannte, aber sie sahen mich nicht und gingen ohne 
Gruss an mir vorbei. Schliesslich sah ich Magda auf 
jener Bank unserer ersten Schiilerbekanntschaft sitzen, 
ich ging auf sie zu und setzte mich sachte neben sie. 
Aber sie vermerkte mich nicht. Ich wollte ihr Kleid 
beruhren, ich erhob die Hand, aber sie konnte das 
Kleid nicht fassen. Ich wollte zu Magda sprechen, 
und ich sprach auch, aber meine Stimme hatte keinen 
Klang, ich horte sie nicht, und Magda horte sie auch 
nicht. Da begriff ich mit heissem Erschrecken, dass 
ich nur als ein Schatten zwischen den Lebenden wan- 
delte, dass ich gestorben und tot war. . . (pp. 183- 
184) .
Sommer's dream has meaning on two possible levels: (1) he
and the other inmates are society's forgotten men, and they 
must resign themselves to the neglect consequent on the 
deprivation of their rights. (2) Sommer's lack of mean­
ingful social contact has made it impossible for him to 
communicate with others. He is thus, insofar as he is
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socially isolated, dead. Both meanings are born out, as 
shall be seen.
Sommer's wish to avoid the challenges of contact
with others is reflected in his joy in solitude and his
fear of release:
. . . ich war gerne im engen Raum bei meinen Bursten 
und dachte mit Abneigung an die Larm— und menscher- 
fiillten Strassen meiner Vaterstadt. Mir schwebte so 
etwas vor, auf ein stilles Dorf zu ziehen und dort 
als ein unbekannter, rasch alternder Mann meinen 
Lebensabend zu verbringen, in einer stillen Stube, 
in der ich immer weiter Bursten machen wiirde. . .
(p. 188).
The asylum psychiatrist, on hearing Sommer's plan, urges 
him to seek a cooperative answer to his problems: "So
konnen Sie nicht leben. Sie brauchen Ihre Mitmenschen und 
vor allem, Sommer, brauchen Sie eine fiihrende, helfende 
Hand" (p. 190). The psychiatrist, in representing author­
ity at the asylum, represents at the same time the socially 
conciliatory and cooperative viewpoint. Sommer, however, 
instinctively adopts a view with which we are familiar from 
earlier Fallada novels: "Eigentlich war er nichts anderes
als mein Feind, ein erbarmungsloser Feind, der danach 
trachtete, mich mit alien Mitteln zu iiberlisten, und der 
das Ubergewicht als Anstaltsleiter rucksichtslos mir 
gegenuber ausnutzte. Die anderen Gefangenen hatten ganz 
recht, mich immer wieder vor ihm zu warnen" (p. 190).
That Sommer's predilection for solitary life in a 
cell is indicative of infantile regression is repeatedly 
emphasized. Like infants, the inmates are chiefly
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concerned with " . . .  was es heute abend zu essen geben 
wiirde, und wie das Essen heute mittag gewesen war"(p. 106). 
The cell becomes a symbol of the womb to Sommer: "Es war
mir, als habe ich in meinem Leben noch nie so tief 
genossen und mich gefreut wie hier in der warmen Zelle"
(p. 189). Above all the cell represents security to him. 
Leaving it for a moment to receive a visit from his wife 
throws him into a panic:
Ich trete mit dem Beamten in das Verwaltungs- 
gebaude ein. Der Gang vor mir ist lang, triibe und 
dunkel, mir zittern die Knie, ich mochte mich an 
die Wand lehnen und urn eine Minute der Sammlung und 
Ruhe bitten. Aber die Stimme des Oberwachtmeisters 
klingt befehlshaberisch hinter mir: "LosI Los,
Sommer I Die dritte Tiir rechtsl"
Wenn er jetzt nur nicht so militarisch laut 
briillen wiirde. . .
Die Hand auf die Klinke und aufgemacht die Tiirl 
Kein Zagen hilft, unbarmherzig wirst du vorwartsge- 
zwungen in diesem Leben, du Armer, es gibt nicht 
Ruhe, Verweilen nicht! (p. 200)
Sommer puts a greatly expanded meaning on individual events.
The interview with his wife becomes a fateful confrontation
with life, thus justifying Sommer's desire to flee.
Authority, represented in the guard, is a power which
forces the confrontation. In the contrast between reality
and Sommer's greatly exaggerated interpretation of reality,
Fallada emphasizes that the world as seen through Sommer's
eyes is distorted.
Although he is aware that his impending release 
from the asylum depends upon calm deportment, Sommer ini­
tiates a quarrel with his wife. His behavior is strictly
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in accord with the subconscious urge to withdraw from life. 
After the interview with his wife, when he is left alone 
for a moment in the infirmary, he drinks an alcoholic mix­
ture :
Ich hatte keinen Entschluss gefasst, ich handelte 
rein mechanisch . . . Meine Hand hat nicht gezittert. 
Ich setzte das starke Gemisch an den Mund und trank 
es mit drei, vier Schluck leer. . . Ich bin vornuber 
bewusstlos zu Boden gestiirzt, gerade auf mein 
geschandetes Gesicht (p. 209).
This act, which assures that Sommer will be committed to
the asylum for life, is performed "mechanisch." Thereby
the element of will is excluded and, consequently, any
sense of personal responsibility. That Sommer consciously
rejects his anti-social motives is seen in the implied
self-censure of the last sentence. It is this thin veneer
of social interest which has made necessary the elaborate
structure of self-justification which he has erected for
himself.
In accordance with the impulse for escape from
life, Sommer eventually plans to commit suicide by drinking
from the flasks into which tubercular inmates expectorate.
In his last hour he intends to ask for a glass of alcohol:
. . . und ich werde trinken, nach so vielen Jahren der 
Entbehrung endlich wieder trinken, Schluck fur Schluck 
in larigen Abstanden, voll das unendliche Gluck 
auskostend. Und ich werde noch einmal jung werden, 
und ich werde die Welt bliihen sehen mit alien 
Friihlingen . . . Eine aber wird vor mich treten und 
wird ihr bleiches Gesicht uber mich, der vor ihr auf 
die Knie fallt, neigen, und ihre dunklen Haare werden 
mich ganz einhiillen. Ihr Duft wird um mich sein, und 
ihre Lippen auf den meinen liegen, und ich werde nicht 
mehr alt und verunstaltet, sondern jung und schon
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sein, und meine reine d'alcool wird mich hinauf zu 
sich ziehen, und wir werden entschweben, in Rausch 
und Vergessen, aus denen es nie ein Erwachen gibt!
(p. 211)
Sommer's vision of bliss is a return to the maternal prin­
ciple. Alcohol and death have an equivalence for Sommer, 
for they both bring surcease of consciousness and a refuge 
from the challenges of existence. Sommer imagines himself 
in a state of infantile passivity.
With Der Trinker Fallada created once again the 
world of the socially deficient individual from a subjec­
tive point of view. Yet there is heavy irony. While 
Sommer presents his view of the world in all seriousness, 
its weakness is exposed. He appears to the reader not as 
he sees himself, as a pitiable figure persecuted by 
society and its authorities, but he rather leaves the 
impression of a drunken Don Quixote, beset on all sides by 
opponents born of his own mental infirmity. While there 
is implicit criticism of society, particularly for its 
neglect of the asylum inmates, authority is seen, for all 
its sins of omission, as a cohering factor, both protecting 
and encouraging cooperative instincts.
The asylum is a model of what would occur to 
society if non-cooperative, egotistical elements of human 
nature reigned. Fallada is saying here, as he said explic­
itly in Wolf unter Wolfen, that the proper role of the 
individual is as a contributor to the common good. When 
this impulse is lacking, the result for society is chaos
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and dissolution, the result for the individual is profound 
unhappiness.
It is the author's handling of reality which makes 
Der Trinker unique among his works. Though the world is 
seen through the distorted vision of an alcoholic, irony 
maintains a feeling for proportions and balance. Authority 
is seen as justified, but it is not idealized. Bad condi­
tions at the asylum and the shortcomings of the guards are 
frankly delineated. In every aspect Fallada has thus 
treated his theme with clarity and candor.
CHAPTER VII
JEDER STIRBT FUR SICH ALLEIN
In the manuscript Wie ich Schriftsteller wurde 
Fallada described the origins of the novel Jeder stirbt 
fur sich allein:
Im Oktober des Jahres 1945 gab mir ein Bekannter 
einen schmalen Akt in die Hande, Akten der Gestapo 
gegen ein Berliner Arbeiter-Ehepaar. Die beiden 
schon altlichen Leute hatten plotzlich im Kriege 
angefangen, Postkarten mit Aufrufen gegen Hitler zu 
schreiben, nachdem sie doch bis dahin kleine Partei- 
amter bekleidet hatten, und diese Karten hatten sie 
in den Treppenhausern sehr begangener Geschaftsbauten 
niedergelegt. Das war so zwei Jahre gut gegangen, 
dann war der Mann durch die Gestapo erwischt worden, 
nach ihm die Frau, es folgte das unvermeidliche 
Verfahren vor dem Volksgerichtshof und das 
Todesurteil, das dann im Jahre 1942 an beiden 
vollstreckt wurde.55
At first Fallada was not interested in this material. He
considered it dry and without interest to the general
public. Moreover, since he had had no direct experience
with resistance activities during the war, and his best
literary efforts were almost invariably called forth from
events in his own life, it is not surprising that he was
unenthusiastic about using the story. Fallada based a
newspaper article on the material and promptly forgot about
it. It was not until a year later, when a film company
^  M anthey, p . 160.
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asked him to write a script about the Berlin couple, that 
Fallada discovered that the subject had taken root in his 
imagination:
Ein Jahr lang hatte ich nicht an ihn gedacht 
. . . sondern mein Hirn hatte in aller Stille, ohne 
dass sein Besitzer auch nur das Geringste davon 
wusste, an diesen Stoff weiter herumgekaut, es hatte 
ihn zerfasert, bereichert, umgestaltet, kurz, es 
hatte einen Stoff daraus gemacht, aus einem nichts 
war in aller Stille etwas Grosses geworden, und ich 
hatte nichts davon gewusst!56
Instead of a film script, Fallada wrote, in twenty-four
days of October 1946, a novel of four hundred pages, Jeder
stirbt fur sich allein. By a subconscious process he had
come to regard the material as illustrative of the theme
which for years had dominated his novels: the individual
in his relationship to authority.
Jeder stirbt fur sich allein is similar in organi­
zation to Wolf unter Wolfen. Carefully designated symbolic 
equivalences are present. The development of the main 
character is a movement away from socially isolated, ego­
centric existence toward community and social interest.
This development is presented in the context of a state 
organization which is by design anti-social. Here the 
machinery of government has fallen into the hands of a 
group, the National Socialists, which abuses social con­
cepts. The manifestations and creations of social interest 
have been channeled into the paths of power tendencies.
C £
From Wie ich Schriftsteller wurde, quoted by 
Manthey, p. 162.
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Appeals to justice, custom, the welfare of the oppressed, 
and culture and race are exploited. The communal feeling 
of society has been distorted and pressed into the service 
of imperialism and despotism. This presents new questions 
for the individual in his relationship to authority.
Should the citizen's allegiance to the state be unqualified? 
Do the demands of authority transcend the requirements of 
social interest?
The main character, Otto Quangel, is, perhaps, the 
least sensitive of Fallada1s heroes. He describes himself
c n
as ". . . nur ein oiler dussliger Werkmeister. . .' ' He
tends to self-centeredness: "Die Leute gehen mich gar
nichts an! Ich lebe fur mich allein" (p. 49). He attempts 
to cut himself off from the other workers at the furniture 
factory where he works. The author describes Quangel's 
relationship to his fellow workers thus:
Er hatte nie einen Freund . . . besessen, nie
zu jemandem ein freundliches Wort gesprochen. . .
Standig verbreitete er ein Gefiihl von Kiihle um 
sich! In den kurzen Ruhepausen suchten die Arbeiter- 
moglichst entfernt von ihm zu sitzen (p. 36).
When his wife provides refuge to an old Jewish woman,
Quangel forbids it with these words:
Ich will nichts Unsicheres haben, und vor allem 
will ich nicht in die unsicheren Geschichten von 
andern reingezogen werden. Wenn ich den Kopf hin- 
halten muss, will ich ihn nicht wegen irgendwelchen
Hans Fallada, Jeder stirbt fur sich allein (Reinbek 
bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 1968), p. 39. Succeeding
citations of the novel are from this edition.
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Dusseleien von andern hinhalten, sondern weil ich 
was getan habe, was ich tun wollte. Ich sage nicht, 
dass ich was tu. Aber wenn ich was tu, so tu ich's 
. . . mit keinem andern Menschen noch . . . Ich sag 
nicht, es ist richtig, wie ich's mache. Aber anders 
kann ich's nicht machen. So bin ich, und ich will 
auch gar nicht anders sein. . . (p. 54). N
The limitations of Quangel's personality are clear. He is 
out of touch not only with other individuals, but with 
society at large. The justice of his position is immater­
ial to him. His objections to the Nazis are based on 
punctilio rather than on humanism:
. . . eben, weil er bei sich genau war, war er es 
auch bei andern, und diese Partei schien alles andere 
als genau bei der Durchfiihrung ihrer Grundsatze zu 
sein. Was er bei der Erziehung seines Sohnes durch 
Schule und Hitlerjugend erlebt, was er von Anna gehort 
hatte, wie er selbst erlebt hatte, dass alle gutbezahl- 
ten Posten in der Fabrik mit Parteigenossen besetzt 
wurden, denen die tuchtigsten Nichtparteigenossen 
stets zu weichen hatten— das alles bestarkte ihn in 
seiner Oberzeugung, dass die Partei nicht genau, das 
heisst nicht gerecht war, und mit einer solchen Sache 
wollte er nichts zu tun haben (p. 37).
Nazi ideology does not enter into Quangel's decision to
avoid the Party, because he is apolitical. He is, rather,
piqued at Nazi hypocrisy and favoritism.
Quangel is shocked out of his isolation by the
death of his son on the western front, not because of an
excess of emotion, for he had not been close to his son,
but for reasons relating to his sense of exactitude. Anna
accuses him of responsibility in their son's death:
". . . du bist ein Leisetreter, nur deine Ruhe willst 
du haben und bloss nicht auffallen. Du hast getan, • 
was sie alle taten, und wenn sie geschrien haben: 
'Fiihrer befiehl, wir folgenl ' so bist du wie ein Ilammel 
hinterher gerannt. Und wir haben wieder hinter dir 
herlaufen mussenl Aber nun ist mein Ottochen tot, und
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kein Fiihrer der Welt und auch du bringen ihn mir 
wieder!" (pp. 10-11)
Quangel's desire for "Ruhe" is really a disinclination to 
be touched by the lives of others. His wife's accusations 
do not inspire in him a sense of guilt consonant with a 
feeling of social obligation; they call forth rather 
". . . den durch den Vorwurf 'Du und dein Hitler' so 
verstarkten Sinn fur Genauigkeit" (p. 49). When his son's 
fiancee invites him to become a member of an anti-Nazi 
cell, he is reluctant: "Ich werde dariiber nachdenken, ich
habe so viel nachzudenken in nachster Zeit" (p. 25).
Quangel's reluctance is based upon his deficiency of coop­
erative spirit.
His plan to act against the state is debilitated
from the start by his mistaken conception of the psychology
of his fellow man. He believes that his plan to distribute
subversive postcards will develop into a general movement:
". . . es werden mehr werden, Anna. Durch uns werden 
es mehr werden. Vielleicht bringen wir andere auf 
den Gedanken, solche Karten zu schreiben. Wir werden 
Berlin mit diesen Karten iiberschwemmen, wir werden 
den Gang der Maschinen hemmen, wir werden den Fiihrer 
stiirzen, den Krieg beenden" (p. 108).
Anna is aware of the plan's shortcomings: " . . .  was wollte
er tun? Gar nichts, etwas lacherlich Kleines, so etwas,
das ganz in seiner Art lag, etwas Stilles, Abseitiges, das
ihm seine Ruhe bewahrte" (p. 104). To her question, "Ist
das nicht ein bisschen wenig, was du da tun willst, Otto?"
(p. 105), Quangel answers: "Ob wenig oder viel, Anna, . . .
wenn sie uns darauf kommen, wird es unsern Kopf kosten"
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(p. 105). His effort is, essentially, only a gesture.
It is not oriented toward effect so much as toward the 
expression of his own eccentricity, and thus its effect 
is perforce limited. The rationale behind the postcards 
thus becomes, as Anna formulates it, " . . .  die Hauptsache: 
man widerstand" (p. 105).
The main result of the cards is to call forth from 
Quangel an inchoate form of social interest. In composing 
his messages he proceeds on the assumption of the basic 
unity of individual interests in society: "Mutter, der
Fuhrer hat mir meinen Sohn ermordet. Mutter, der Fuhrer 
wird auch deine Sohne ermorden, er wird noch nicht aufhoren, 
wenn er Trauer in jedes Haus auf der Welt gebracht hat.
Alle Manner sind Sohne von Miittern" (pp. 106-107) . The 
composition of exhortations to the German people forces 
Quangel to formulate a concept of the state: "Fuhrer
befiehl— wir folgen. Jawohl, wir folgen, wir sind eine 
Herde Schafe geworden, die unser Fuhrer auf jede Schlacht- 
bank treiben darf. . . (p. 124). Quangel objects to the
state as a self-serving, self-perpetuating machine feeding 
on the lives of its citizens. The underlying assumption 
is that the state, "sub specie aeternitatis," should exist 
for the benefit of the governed.
Because his postcard campaign is based upon a mis­
apprehension of human nature, it must fail. The cards are 
either assiduously ignored or turned over to the police.
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Escherich, the detective charged with tracking 
down the writer of the cards, represents the corruption 
of authority in the Nazi state. Though he is at first 
contemptuous ("Was geht das mich an? Was zwingt den Kerl, 
so 'ne blode Karte zu schreiben, die kein Mensch liest 
und kein Mensch lesen will!" [p. 122]), political pressures 
eventually erode his ethical values. He forces an innocent 
derelict to confess, and then persuades him to commit 
suicide in order to conceal his own dishonesty. Though 
he eventually captures Quangel, Escherich's morally 
untenable position reverses their mutual relations. 
Escherich stands abashed before his prisoner, and Quangel 
accuses him of base motives:
Einen Augenblick standen sich die beiden gegen- 
iiber. . .
Dann senkte Escherich den Blick und sagte: "Ich
rufe jetzt jemand herein, wir werden ein kleines 
Protokoll aufnehmen. . ."
"Sie sind sich klar dariiber, was Sie erwartet?
Hohe Zuchthausstrafe, vielleicht der Tod?"
"Jawohl, ich weiss, was ich getan habe. Und ich 
hoffe, auch Sie wissen was Sie tun, Herr Kommissar?"‘
"Was tue ich denn?"
"Sie arbeiten fur einen Morder, und Sie liefern
dem Morder stets neue Beute. Sie tun's fur Geld,
vielleicht glauben Sie nicht mal an den Mann. Nein, 
Sie glauben bestimmt nicht an ihn. Bloss fur Geld." 
(pp. 299-300).
Quangel's morally superior position rests on his view of 
the state as an institution which ought to serve humanity. 
Escherich, while ostensibly representing the state, has 
selfish goals which cause him to betray mankind. That the
two antagonists are to be understood in terms relating to
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humanity becomes clear when, at the culmination of a cele­
bration of Quangel's capture, Escherich and his superiors 
go to the prisoner's cell to mock him:
. . . sie hatten ihm eine Flasche Schnaps liber den 
Kopf gegossen. Der Obergruppenfiihrer Prall hatte 
eine kleine, niedlich besoffene Rede liber diesen 
Klabautermann gehalten, liber dies Schwein, das bald 
gemetzget wiirde, und am Schluss dieser Rede hatte 
er sein Schnapsglas auf Quangels Kopf zerschlagen.
Das war ein Signal fur die andern gewesen, alle 
hatten sie ihre Schnapsglaser auf dem Kopf des alten 
Mannes zerschlagen. Armagnac und Blut waren liber 
sein Gesicht gelaufen. Aber wahrend alles dies 
geschah, war es Escherich gewesen, als sahen zwischen 
den Bachen aus Blut und Schnaps Quangel ihn unver- 
wandt an, und er meinte geradezu, ihn sprechen zu 
horen: Das ist also die gerechte Sache, fur die du
mordest! Das sind deine Henkersgesellen! So seid 
ihr. Du weisst sehr wohl, was du tust. Ich aber 
werde fur die Verbrechen, die ich nicht begangen habe, 
sterben, und du wirst leben— so gerecht ist deine 
Sache!
. . . bei jedem Schlag, den Kommissar Escherich 
verzweifelt und verangstigt gefiihrt hatte, war es ihm 
gewesen, als schlage er gegen den Bestand seines 
eigenen Ichs, als riihre ihm eine Axt an die Wurzeln 
des Lebensbaums (p. 301).
By virtue of his ideals, Quangel has become a Christ-figure, 
a representative of mankind. Escherich, by handing Quangel 
over to his tormentors, takes on the role of Judas. The 
same evening he commits suicide, in his last words describ­
ing himself as a disciple who has failed. He says:
". . . ich bin dir nichts nutze, Otto Quangel, ich kann 
dein Werk nicht fortsetzen. Ich bin zu feige dazu."
(p. 302)
In one of several sub-plots in the novel, Fallada 
uses a father-son relationship to illustrate the Nazi
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state's exploitation of its citizens. The father, Em.il
Borkhausen, is a police informer and ne'er-do-well who is
active in the persecution of Jews. His son, Kuno-Dieter,
who is, significantly, not his natural son, runs away from
home when his father attempts to force him to engage in
criminal activities. The parallels here with a state which
enjoins its citizens to commit crimes against humanity are
obvious. The author's description of Borkhausen's sadistic
phantasies of the punishment he intends to mete out to his
son is reminiscent of Nazi atrocities:
Borkhausen schwelgte ordentlich in Phantasien, wie 
er den Burschen vermobeln wollte. Er sah sich beim 
Priigeln dieses kindlichen Korpers, und ein Lacheln 
lag auf seinem Gesicht, aber es war kein Lacheln 
abklingender Wut . . . Er horte ihn schreien, und 
er legte ihm die eine Hand auf den schreienden Mund, 
wahrend die andere weiterschlug, bis der ganze Junge 
zitterte und sein Mund nur noch wimmerte. . .
Borkhausen wurde es nicht mude, sich diese Bilder 
immer wieder vorzustellen. Dabei streckte er sich 
auf seinen Sofa und stohnte wollustig (p. 200).
The trial of the Quangels is an exposition of the
corruption of authority. The character of the presiding
judge, Feisler, is obviously a portrait of the infamous
Nazi judge, Roland Freisler. The author describes how,
under the auspices of a system of justice, political
enemies of the state are eradicated:
Der Volksgerichtshof zu Berlin, ein Gerichtshof, der 
nichts mit dem Volke zu tun hatte und zu dem das Volk 
nicht einmal als stummer Zuschauer zugelassen war, 
denn seine meisten Sitzungen waren geheim— dieser 
Volksgerichtshof war so ein raffiniert angekliigeltes 
System: ehe der Angeklagte noch den Verhandlungssaal
betreten hatte, war er praktisch schon verurteilt,
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und nichts schien es zu geben, dass dafur sprach, 
dass ein Angeklagter in diesem Saale etwas 
Erfreuliches erleben konnte (p. 352).
Rather than submit to a system they believe to be unjust, 
the Quangels make a mockery of the trial. When, in order 
to call her morality into doubt, the prosecuting attorney 
asks her how many men she had relations with before her 
marriage, Anna promptly replies, "Mit siebenundachtzig"
(p. 361) , much to the discomfiture of the public prose­
cutor, who fears Anna's answer will make her the object of 
sensational interest. During the prosecution arguments, 
Quangel cannot suppress his laughter, for "Die Komik, dass 
dieses Verbrechergesindel ihn ernsthaft zum Verbrecher 
stempeln wollte, uberwaltigte ihn plotzlich" (p. 370). 
Impatient with the rantings of Feisler, Quangel eventually 
calls the trial to a halt by shouting: "Hitler, verrecke!
Goring, verrecke! Goebbels, du Aas, verrecke! Streicher, 
verrecke!" (p. 372) The Quangels are removed from the 
courtroom and condemned to death in absentia.
In prison Quangel achieves the personal and cultural 
development which he has lacked all his life. His cell-mate, 
Dr. Reichhardt, a world-famous musical conductor, gives 
Quangel answers for which he had been blindly groping:
"Wir leben nicht fur uns, sondern fiir die andern. Was wir 
aus uns machen, machen wir nicht nur fiir uns aus uns, 
sondern nur fur die andern" (p. 340). Reichhardt introduces 
Quangel to a full cultural life in the cell, including 
reading, gymnastics and chess. Music plays a pivotal role
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in opening up a world of human emotion for Quangel.
Reichhardt hums melodies of the great composers:
. . . er merkte doch, dass dieses Summen ihn bein- 
flusste. Manchmal machte es ihn mutig und stark 
genug, jedes Schicksal zu ertragen, dann sagte 
Reichhardt wohl: "Beethoven." Und manchmal machte
es ihn auf eine unbegreifliche Art leicht und 
frohlich, wie er es nie in seinem Leben gewesen war, 
dann sagte Reichhardt: "Mozart," und Quangel wusste
nichts mehr von seinen Sorgen. Und wiederum kam es 
dunkel und schwer von des Doktors Munde, dann war es 
manchmal wie ein Schmerz in Quangels Brust und wieder, 
als sasse er als Junge mit seiner Mutter in der 
Kirche: das ganze Leben lag noch vor ihm, und das
war etwas Grosses. Reichhardt aber sagte: "Johann
Sebastian Bach" (p. 338).
For Quangel, music is an emotional bridge to his fellow 
men. It establishes a sense of community through tradi­
tion. Through contact with Reichhardt, who represents the 
artistic and intellectual heritage of Western civilization, 
genuine social interest is awakened in Quangel:
Manchmal kamen ihm Zweifel, ob er denn sein eigenes 
Leben wohl auf die richtige Art gefiihrt hatte, 
getrennt von alien andern,.ein Leben selbstgewollter 
Vereinzelung.
Ja, es war kein Zweifel: iiber die Fiinfzig hinaus,
gewiss eines nahen Todes, wandelte sich Quangel noch*. 
Er sah es nicht gerne, er wehrte sich dagegen, und 
doch merkte er immer starker, dass er sich wandelte, 
nicht nur durch die Musik, sondern vor allem durch 
das Beispiel des summenden Mannes. Er, der seiner 
Anna so oft den Mund verboten hatte, der Stille um 
sich fiir den erstrebungswerten Zustand hielt, er 
ertappte sich dabei, dass er sich danach sehnte, der 
Doktor Reichhardt moge doch endlich einmal das Buch 
aus der Hand legen und wieder ein Wort zu ihm 
sprechen (p. 338-339).
When Quangel is moved to a solitary death-cell he 
continues the organized and disciplined existence taught 
him by Reichhardt. In this he senses a new inner freedom:
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"Sein alternder Korper hatte sich nie so wohl gefiihlt wie 
in diesen Wochen. Sein hartes Vogelauge hatte nie so 
freundlich gesehen wie in der Todeszelle der Plotze. Sein 
Geist hatte nie so frei schweifen konnen wie hier" (p. 378). 
Quangel feels intrinsically happy even in the face of death 
because he has reached the social answer to life which is 
a fulfillment of his human nature.
Heinz Rein, the communist critic, faulted Quangel's 
lack of effectiveness: "Dieser Werkmeister Otto Quangel
ist ein Antifaschist und Widerstandskampfer, wie ihn der 
kleine Mann sich v o r s t e l l t . I t  is true that Quangel and 
his wife die without having wrecked the Hitler government 
as they had planned. A moral victory over unjust authority, 
however, is not denied them. Quangel's last interview with 
his legal counsel indicates his full awareness of his 
failure and his success:
" . . .  warum haben Sie das eigentlich getan?"
"Was getan?" fragte Quangel gleichgultig . . .
"Diese Postkarten geschrieben. Sie haben doch 
nichts genutztund kosten Ihnen das Leben."
"Weil ich ein dummer Mensch bin. Weil mir nichts 
Besseres eingefalien ist. Weil ich mit einer andern 
Wirkung rechnete. Darum!"
"Und Sie bedauern es nicht? Es tut Ihnen nicht 
leid, wegen solch einer Dummheit das Leben zu ver- 
lieren?"
Ein scharfer Blick traf den Anwalt, der alte, 
stolze, harte Vogelblick. "Aber ich bin wenigstens 
anstandig geblieben," sagte er. "Ich habe nicht 
mitgemacht."
Der Anwalt sah lange auf den schweigend Dasit- 
zenden. Dann sagte er: "Ich glaube jetzt doch, mein
Kollege, der Ihre Frau verteidigte, hat recht gehabt:
Sie beide sind wahnsinnig."
58Rein, 715.
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"Nennen Sie es wahnsinnig, dass man jeden Preis 
dafur bezahlt, anstandig zu bleiben?"
"Sie hatten das auch ohne Karten bleiben konnen."
"Das ware schweigende Zustimmung gewesen. Was 
haben Sie dafiir bezahlt, dass Sie so ein feiner Herr 
geworden sind mit so schon gebiigelten Hosen, mit 
lackierten Fingernageln und mit verlogenen Verteidi- 
gungsreden? Was haben Sie dafiir bezahlt?"
Der Anwalt schwieg.
"Da haben Sie es!" sagte Quangel. "Und Sie werden 
immer mehr dafiir bezahlen, und vielleicht werden Sie 
eines Tages auch den Kopf dafiir lassen miissen, genau 
wie ich, aber dann lassen Sie ihn fiir Ihre 
Unanstandigkeit!"
Noch immer schwieg der Anwalt.
Quangel stand auf.
"Sehen Sie," lachte er. "Sie wissen gut, dass der 
hinter den Gitterstaben anstandig ist und Sie davor 
der Lump, dass der Verbrecher frei ist, aber der 
Anstandige zum Tode verurteilt. Sie sind kein 
Rechtsanwalt, nicht ohne Grund habe ich Sie Linksanwalt 
genannt . . . ach, gehen Sie doch!"
Der Anwalt ging.
Er war abgebriiht, verhartet, er war schlecht.
Aber er hatte noch soviel Verstand, sich zuzugestehn, 
dass der andere der bessere Mann war (pp. 379-380).
It is thus precisely the guiding principle of the German
"Kleinbiirger," respectability, which is the basis for
Quangel's resistance to unjust authority. Because, in
Quangel's instance, his bourgeois morality was deprived of
the social interest which is its essential purpose, he
lacks the ability to mount a cooperative venture. The
postcard campaign was a futile gesture, separated, as it
was, from a realistic knowledge of human nature.
To the original material on which the novel is 
based, Fallada added a new element: Quangel1s increasing
social awareness, which is gained through his continued 
striving for the common weal and above all through his
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experiences in prison. Thereby Quangel achieves the ideal 
of the Falladian hero: an identification with the positive, 
constructive elements of human society.
CHAPTER VIII
DER ALPDRUCK
Fallada wrote Der Alpdruck a few months before he 
wrote Jeder stirbt fiir sich allein. Nevertheless, Der 
Alpdruck is discussed last in this dissertation because it 
is set in a time after the Second World War and because it 
is a summation of elements seen in the other novels in 
which Fallada deals with the individual in his relationship 
with authority. Here are seen the clash of the Little Man 
with state bureaucracy, the flight of the individual from 
the challenges of life by means of phantasy and addiction, 
explicit use of symbolism and the presentation of the 
individual's difficulties under Nazism.
Yet Der Alpdruck is radically different from any 
of the previously discussed works by reason of the author's 
self-conscious explication of his symbolism throughout the 
novel. For this reason Der Alpdruck has been unpopular 
with critics. Manthey complained of its " . . .  Ausdrucks- 
Flachheit und Imaginations— Armut. . ."59 Heinz Rein 
characterized it as "die Krankengeschichte eines haltlosen, 
kleinbiirgerlichen Intellektuellen, . . ."50 an<j added that
59Manthey, p; 75.
60_ .Rem, p. 714. Q,
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it was " . . .  einfach unertraglich, auch vom literarischen 
her. . . "61
It was the author's approach to his material which
most disaffected the critics. Fallada here fastidiously
adhered to his maxim " . . .  die Wahrheit so zu gestalten,
6 2wie sie ist." In the preface he described Der Alpdruck
as ". . . einen moglichst wahrheitsgetreuen Bericht."^-^
Accordingly, the novel evinces little of the structural
precision of a crafted work of fiction. There is no
cohesive plot but rather the recounting of a series of
events possessing scant unity. Manthey felt that the novel
reflected the rootlessness and restlessness of Fallada1s
life immediately after the German surrender:
Das Manuskript hat den Autor durch die Bewegt- 
heiten der Nachkriegsmonate begleitet, und es ist 
kein Wunder, dass es die Unausgeglichenheit des 
Schreibers ziemlich unkaschiert aufgenommen hat. Die 
Einkleidung und Verfremdung der eigenen Erlebnisse 
ist mehr als notdiirftig, eine Romanhandlung gibt es 
nicht, Fallada hat . . . das gerade Zuruckliegende 
oder das ihn unmittelbar Umgebende direkt beschrieben. ^
The prototype of the main character, Dr. Doll, is
Fallada himself. The model for Doll's wife Alma is
Fallada's second wife, Ursula Losch. Like other Falladian
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. meist . . . gelang es ihnun . . . fur sich allein
zu bleiben, wie sie es gewohnt waren in der ganzen Zeit
ihrer Ehe" (p. 32). Doll feels, in addition, a sense of
enmity toward state authority:
Da war er nun zwolf Jahre hindurch von den Nazis 
schikaniert und verfolgt worden, sie hatten ihn 
vernommen, verhaftet, seine Bucher mal verboten, 
mal erlaubt, sein Familienleben bespitzelt, kurz, 
sie hatten ihm jede Lebensfreude genommen. . . aus 
all diesen kleineren und grosseren Verletzungen und 
aus all dem, was er an Gemeinheiten, Schandlich- 
keiten, Abscheulichkeiten in diesen zwolf Jahren 
gesehen, gehort, zwischen den Zeilen der prahleris- 
chen Nachrichten und Leitartikel gelesen hatte, aus 
all dem war ein dauerhaftes Gefiihl entstanden: ein
abgrundtiefer Hass gegen diese Vernichter des 
deutschen Volkes (p. 66) .
When the Russian army invades their village, however, the
Dolls are no longer able to dissociate themselves from
their countrymen. Doll is appointed mayor of the village
by the Russian occupation authorities, and it is his duty
to search out the storehouses of wartime hoarders. The
omniscient author describes Doll's discoveries:
Er fand in ihren Schranken Berge von Wasche— kaum 
benutzte darunter, wahrend im Dachgeschoss eine 
ausgebombte, aus Berlin evakuierte Mutter nicht wusste, 
wie sie ihre Kinder anziehen sollte. Ihre Schuppen 
waren bis zur Decke gefiillt. mit trockenem Holz und 
Kohlen, aber ein festes Vorhangeschloss hing vor der 
Tiir, und nicht ein Bisschen wurde denen gegeben, die 
nichts hatten, womit eine Suppe kochen. In den Kellern 
dieser braunen Hamster standen Sacke mit Getreide ("Ist 
ja alles bloss Hiihnerfutter!11) , mit Schrot (Hab1 ich 
auf Bezugschein vom Amt fiir mein Schwein gekriegt!") , 
mit Mehl ("Ist kein richtiges Mehl, nur zusammengefeg- 
ter Miihlenstaub!"). In ihren Speisekammern standen die 
Regale voll von Vorraten, aber fiir jede Ware hatten sie 
eine Luge bereit (p. 68).
The cooperative instincts of the German people have been
crippled by years of despotism. Doll is disturbed by the
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shock of recognition. He realizes that, as a German, he 
cannot dissociate himself from the misdeeds of his country­
men :
. . . er gehorte zu diesen Deutschen, ein Deutscher 
war er, ein Wort, das zum Schimpfwort durch die ganze 
Welt geworden war. Er war einer von ihnen, nichts 
war es, das ihn vor den andern ausgezeichnet hatte 
. . . Er hatte auch von dem geraubten Brot der aus- 
gepliinderten Volker gegessen: nun stand es wider ihn
auf! (p. 78)
Doll experiences a sense of personal and national shame due
to his identification with his countrymen. This causes him
to desire a withdrawal from life:
" . . .  ich . . . empfinde nichts wie Ekel und sehne 
mich nur nach meinem Bett, in dem ich schlafen, 
schlafen, schlafen mochte und all dies vergessen—  
nur nichts mehr von all diesem Dreck sehen. . ."
(p. 69).
His deficienty of cooperative spirit is expressed in a 
recurring
. . . Einschlaf-Phantasie, der er von seinen friihesten 
Knabentagen an sich immer dann hingegeben hatte, wenn 
ihm seine Lebensumstande bedroht erschienen waren.
Diese Phantasie lief darauf hinaus, dass er 
Robinson war auf der wiisten Insel, aber ein Robinson 
ohne Freitag und ein Robinson, der jeden Besuch 
weisser Menschen verabscheute und der bei dem Gedanken, 
von ihnen "gerettet" zu werden, Angst empfand. Sondern 
dieser andere Robinson tat alles, um sich ganzlich vor 
seinen Mitgeschopfen zu verstecken. Die Pflanzung um 
seine Hohle herum konnte gar nicht dicht und der Weg 
durch sie hin nicht verwachsen und versteckt genug sein. 
Ja, am liebsten erfand er sich einen tiefen Talkessel 
zwischen hohen Felswanden (p. 154).
This is patently the womb-symbolism so often evident in 
Fallada's novels. Doll, however, destroys this psychologi­
cal refuge by conscious explication:
Im Grunde,.aber— und das wusste Doll seit der 
Lekture Freudscher Schriften recht gut— bedeutete
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diese Felsenhohle oder der geschutzte Talkessel nichts 
anderes als den Schoss der Mutter, in den sich der 
Bedrohte zuriickwunschte. Dort allein war sichere 
Stille gewesen, und die siidliche Sonne, die er stets 
auf sein Robinsoneiland scheinen liess, das war das 
grosse, heisse Herz seiner Mutter, das ihm gnadig und 
unermiidlich die Strahlen ihres warmen roten Blutes 
sandte! (p. 155)
The Dolls, having become ill, give up their duties 
at the village to go to Berlin, where they have an apart­
ment. The journey on the train is a trying experience, for 
in Germany an anti-social, non-cooperative spirit reigns:
. . . Alle, wie. sie sich da beim Einsteigen in die 
Stockdunklen Abteile gestiirzt hatten, waren bosartig 
gestimmt, brausten beim kleinsten Worte auf und sahen 
jeden Mitbewerber urn einen Sitzplatz als ihren 
personlichen Feind an.
. . . der Hass aller gegen alle schien sich schon 
durch den Gestank merkbar zu machen. . . Es stank
wirklich infernalisch (p. 82).
Despotism, defeat and hunger have brought the people to a
nadir of social interest.
On reaching Berlin and finding their apartment
occupied, the Dolls begin to cast about for a means of
escape from the unbearable problems of life:
Wir stehen vor dem Nichts, dachte Doll . . . Wie macht 
man es nur— ? Gift ist uns unerreichbar. Wasser— ?
Wir schwimmen beide zu gut. Strich— ? Widerwartig!
Gas— aber nicht einmal eine Kxiche mit Gasherd besitzen 
wir mehr! (p. 99)
As in Der Trinker, addiction provides a substitute for
death. The Dolls turn to morphine:
Doll nannte dies [durch Morphinspritzen] rasche 
Ausgeloschtwerden durch Medikamente seinen Kleinen 
Tod. Er liebte ihn . . . Er musste sich nicht mehr 
qualen, uber nichts hatte er sich noch Rechenschaft 
abzulegen, warum Kerr Dr. Doll dies so tat und jenes 
ausser acht liess, es gab dann keinen Doll mehr 
(p. 126).
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It is evident that the flight from consciousness is induced 
by social deficiency. Doll flees "Rechenschaft," that is, 
his responsibility in the framework of society. He is thus 
keenly aware and fearful of the necessity for cooperative 
effort among people.
Fallada presents microcosms of Germany in sanator- 
iums in which Doll is interned. The first sanatorium in 
which he stays represents Nazi Germany. Doll is brought 
there in a condition of morphine-induced passivity corre­
sponding to the mindless obedience of the German people 
ruled by the "Fuhrerprinzip." The nurses adjure the 
patients to be "brav und artig" (p. 123) and "fromm wie ein 
Lamm" (p. 123) , phrases generally reserved for children and 
here suggesting the disfranchisement of the citizenry under 
despotism.
It is the practice in the clinic ". . . so viel 
Schlafmittel herauszuschinden wie nur irgend moglich. . ." 
(p. 123). For Doll the drugs represent a substitute for 
accomplishment and a surcease of care: "Diese Spritzen
schenkten Sorgenfreiheit; Kalte, Hunger, Leid und Verlorene 
und Verlorenes zahlten nicht mehr. Langsam mussten sie 
steigern. . ." (p. 133).
Doll is called back from his living death by the 
demands of social interest. A definite identification of 
his fate with that of the German people is made as Doll 
sees himself reflected in the other patients of the clinic:
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Doll sah in dieser . . . Kette von Suchtigen Leidens- 
gefahrten, Menschen genau wie er selbst, die an sich 
und Deutschland verzweifelt waren, die unter der Last 
all der Erniedrigungen und Schamlosigkeiten 
zusammengebrochen und in kiinstliche Paradiese geflohen 
waren. Sie alle suchten— genau wie er— den "kleinen 
Tod." Sie alle hatten vielleicht noch eine geringe 
Hoffnung, die sie von dem letzten Schritt abhielt, 
ihnen alien fehlte noch— genau wie Doll--der letzte 
entscheidende Anstoss. Oberall die gleiche Flucht aus 
der Gegenwart, die Weigerung, die Last auf die 
Schultern zu nehmen (p. 134).
By the recognition of his identity with other Germans, Doll 
places his existence in a social frame of reference. This 
leads to a sense of responsibility to others: ". . . er
hatte sich weit verloren, er war in ein beschamend nutzloses, 
faules Parasitendasein versunken. Er sah den Weg klar, der 
ihn in die Tobzelle dieses Hauses gefuhrt hatte" (p. 135).
As with other Falladian heroes, the wife provides Doll's 
primary contact with others: "Jetzt, da Doll spiirte . . .
dass es vielleicht doch noch etwas fur ihn in diesem Leben 
[gabe] wie eine Aufgabe . . . jetzt fiel ihm die junge Frau 
ein, . . ." (p. 136). To visit his wife, who is in another 
clinic, Doll must assert his independence and make an 
escape from the sanatorium. On his return, he recognizes 
the immaturity promoted by the authorities at the sanator­
ium:
Wie ist es? . . . 1st das nicht eigentlich genau 
so, als mvisste ich mich in der Schule wegen eines 
geschwanzten Tages melden— ? Bin ich nun eigentlich 
dreizehn oder bin ich zweiundfiinfzig Jahre alt?
(p. 144)
Having asserted his independence, Doll is no longer con­
sidered a fit inhabitant of the clinic by its authorities.
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They have him locked out of his room. A friendly cleaning 
woman suggests the predatory nature of the clinic when she 
advises him: "Ich liesse mich nicht mit viel Stunk
rausschmeissen aus einem Laden, der so viel Geld an Ihnen 
verdient hat. Lieber schmeisse ich mich selbst raus!"
(p. 146)
In leaving the clinic Doll brings himself into 
lively contact with the awakening of a sense of responsi­
bility and social interest in the country as a whole. The 
mood of the individual and the mood of the nation thus are 
paralled. With Doll
. . . [war] eine Wandlung in ihm eingetreten: als er
in Berlin angekommen war, hatte er gedacht: 'In dieser
Totenstadt werde ich nie arbeiten konnen!1 Jetzt 
dachte er trotzig: Und ich werde doch hier arbeiten!
Trotzdem! Grade! (p. 149)
He reads in the newspaper that the impulsion to self-help
is also abroad among his fellow citizens:
. . . er las von der Aktion, die durch Selbsthilfe Holz 
aus den Waldern holte, durch Selbsthilfe zerstorte 
Wohnungen instand setzte, Dacher deckte und ausgegluhte 
Maschinen arbeitsfahig machte. Er las Inserate, in . 
denen Dinge angeboten wurden, die es seit langem nicht 
mehr gegeben hatte (p. 182).
In identifying himself with the German people, Doll evalu­
ates himself by the standard of their accomplishments:
Jeder, der nicht mitmachte, musste sich schamen. In 
welchem Zustande blinder Eigensucht, von egoistischem 
Drohnendasein hatten sie doch in den letzten Monaten 
gelebt! Sie hatten immer nur genommen, genommen, und 
sie hatten nie auch nur an die kleinste eigene 
Leistung gedacht! (p. 183)
99
The "sie" referred to are the Dolls. They must now over­
come not only their own inertia, but the difficulties of 
existence in a defeated and half-destroyed country.
The necessity of obtaining food cards and a housing 
permit brings Doll, like Pinneberg, into conflict with 
hostile bureaucratic authority:
"Lacherlich!" rief der Beamte. "Flausen sind das, 
Ausfliichte! Nach Berlin wollen Sie sich reinschwindeln, 
das ist allesl Aber von mir bedommen Sie nichts, gar 
nichts, auch wenn Sie mir jetzt die schonsten 
Bescheinigungen bringen! Er liess die Hand schmet- 
terndauf den Tisch fallen. Er steigerte sich noch 
immer mehr. "Ich kenne solche Leute auf dem ersten 
Blick— von mir bekommen Sie nie etwas. Der nachste!"
(p. 163)
Doll accepts the rebuff in a sense of maturity and proper
proportions. To him the official is merely ". . . einer
von der Millionen Tyrannen, die in diesem Unteroffiziers-
staat seit eh und je ihr Szepter geschwungen hatten (p. 165) .
In adopting this attitude Doll evinces a new maturity and
courage representative of his nation's people:
. . . er ist nicht mehr der Doll der letzten Zeit. . . 
'Ich schaffe es doch!' denkt er. "und wenn ich es 
nicht schaffe, bringt es die Alma fertig. . .' (p. 165).
Significant here is Doll's sense of interdependency and
cooperation with another.
Der Alpdruck is, as already stated, a hybrid work,
part novel, part autobiography, part diary. Its dramatic
unity is sacrificed to the author's desire to record his
experiences as they actually occurred. Thus, instead of
maintaining the consistent parallel of Doll with the German
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people, Fallada creates a circumbendibus in which Doll 
falls back on morphine and must again be cured of his 
addiciton. The second clinic in which he stays is not, 
however, without its symbolic equivalences with the German 
people. It presents an allegory of postwar Germany, where 
an essentially benign authority is faced with the task of 
renewing the cooperative instincts of a dispirited popu­
lace. Significantly, this clinic specializes in social 
diseases. The patients are characterized as
. . . verfault bis ins innerste Mark ihrer Knochen, zu 
keiner niitzlichen Arbeit gewillt. So faul waren sie, 
dass die eine der andern, der vom "Tablettenstoss" 
iibel geworden war, nicht einmal die Brechschale 
hinhielt. Sie sollte nur ruhig auf den Boden kotzen, 
darfiir war die Schwester da, das wegzumachen. Dann 
wurde nach der Schwester geklingelt, und kam sie nicht 
gleich, so blieb der Dreck liegen. Unsauberkeit und 
Gestank storten sie nicht, aber jede kleinste Arbeit 
war ihnen verhasst (p. 214).
Because of their lack of cooperative spirit, the patients
create an atmosphere unfit for civilized living. They
correspond to the "outsiders" of society, whose resistance
to all forms of authority prevents them from making a
"healthy" adjustment to life: " . . .  sie warfen die
verordneten Medikamente aus dem Fenster oder in die
Toiletten (denn sie waren zu "klug," sich von diesen Arzten
vergiften zu lassen— I)" (p. 214).
Doll makes a new start when he is released from the 
clinic. His identity with "every German" is explicitly,
rather than implicitly expressed:
Doll jedenfalls ist entschlossen, mitzulernen.
Er sieht seinen Weg vor sich, die allernachsten
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Schritte, und sie bedeuten Arbeit, Arbeit, Arbeit. 
Hinter diesen Schritten fangt wieder das Dunkel an, 
das fur jeden Deutschen heute die Zukunft verfin- 
stert, aber daran will er nicht denken. Man hat es 
ja in den letzten Jahren so gut gelernt, auf Abruf 
zu leben, nur von einem Tag zum andern, warum soil 
man diese Lehre heute nicht gebrauchen? Weiterleben 
und arbeiten! Das ist die Parole! (p. 235)
The change in forms of authority does not relieve the indi­
vidual of his responsibility to fulfill a useful role in 
society. Doll displays a determined optimism which concen­
trates on the tasks at hand. His cooperative spirit is 
expressed in a recurring dream image throughout the novel 
in which he sees himself lying in a trench with his family, 
the German people, and all the people of Europe (p. 11).
In its final appearance in the novel, this image is infused 
with hope:
Die Apathie ist endgiiltig von ihm gewichen, 
er liegt nicht mehr im Bombentrichter . . . 
geheimnisvoll wuchsen ihm die Krafte zu, sich aus dem 
Trichter herauszuarbeiten, nun ist er oben . . . Die 
Volker werden in Ordnung kommen, auch Deutschland, 
dieses krank gewordene Herz Europas wird wieder 
gesunden (p. 235).
In Der Alpdruck the identification of symbolic 
relationships by the author within the novel had a jarring 
effect on some critics. Manthey deplored " . . .  den 
Versuch, die Geschichte der eigenen Niederlagen auf eine 
Geschichte der nationalen Entmutigungen zu iibertragen 
. . ."65 yet, taken in the context of the other works by 
Fallada dealing with the individual in his relationship 
with authority, Der Alpdruck functions as an effective
^Manthey, p. 158.
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peroration. It is an explicit, if sometimes too self- 
conscious, presentation of the argument that the individual 
can find meaningful existence only through a cooperative 
effort with society and its institutions, those institu­
tions being the forms of authority. However, as is figured 
here in the symbolism of the two sanitariums, it is evident 
that the measure of authority is the same as that used for 
the individual: authority's validity rests upon its use­
fulness to the body politic. When, in the final passage 
of the novel, Doll praises life, he does so out of a sense 
of the renewal of social interest among the German people.
CHAPTER IX
SUMMARY AND CONCLUSIONS
In summarizing the discussion of the six novels 
it will be seen that each has a place in a progressional 
development of Fallada's concept of the relationship of the 
individual and authority. The novels discussed are the 
most autobiographical of Fallada's extant works. Even in 
Jeder stirbt fur sich allein Quangel is formed as nearly 
in the image of the author as the matrix of facts allows. 
The recognition of Fallada1s autobiographical-naive 
approach permits the interpretation of the two earliest 
novels, Kleiner Mann— was nun? and Wer einmal aus dem 
Blechnapf frisst, as the expressions of an unexamined, 
biased world view which reveals more unintentionally than 
it states by design. While attempting to prove that 
Pinneberg and Kufalt are the victims of social injustice, 
Fallada unwittingly betrays a highly anti-social viewpoint.
In Kleiner Mann— was nun? the presentation of the 
faults of authority is carried to absurdity. Kleinholz 
is more concerned with the sadistic use of his power than 
with the efficient execution of business; the Clerk's 
Union is depicted as willfully uncooperative with those
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who support it; the management at Mandel's prefers tor­
menting employees to making profit; the State Insurance 
Office is unresponsive to those it is supposed to benefit; 
the police consider being poor punishable.
The film seen by the Pinnebergs presents the 
underlying rationale of the novel: honesty is an expres­
sion of cowardice, while criminality is courageous.
Jachmann achieves remarkable success by illegal means and 
nearly effects the financial salvation of the Pinnebergs. 
Heilbutt is a similarly sympathetic character who becomes 
wealthy because he, unlike Pinneberg, is uninhibited by 
moral scruples.
Seen objectively, Pinneberg is remarkably anti­
social. He attempts to avoid contact with others outside 
his family circle, and even in this small sphere he 
displays egotism and immaturity. He never takes a socially 
positive action, but is essentially a passive character, 
too timid and unsure of himself to try to help others.
Since his approach to life is negative, he is unhappy and 
seeks both physical and emotional flight from life's 
challenges.
Wer einmal aus dem Blechnapf frisst is a more 
radical statement of the views expressed in Kleiner Mann—  
was nun? because the main character, Kufalt, is a convict. 
Since Fallada's task is here to justify the viewpoint of 
a criminal, he must turn the world upside down. In order 
for that which is considered evil to appear good, it is
105
necessary to cause the good to appear evil. Thus legal 
authorities are seen, with small exception, as villains, 
and the most wicked characters in the novel are the rep­
resentatives of spiritual goodness, Pastors Zumpe and 
Marcetus. The legal and spiritual authorities of society 
are presented as the first cause of the individual's 
criminality. Kufalt, Bruhn and Beerbohm are not personally 
responsible for their crimes; they have been made criminals 
against their will by society's authorities. There is an 
effort to arouse sympathy for convicts by casting them in 
the role of martyrs. Their aggression against one another 
is excused as "ein Naturereignis" (p. 222).
Viewed critically, the justifying arguments made 
for Kufalt are self-contradictory and transparent. Fallada 
exhibits an emotional and biased approach to reality. Far 
from being an innocent victim of authority, Kufalt displays 
marked self-centeredness and hostility to society. He has 
a distaste for human contact. He never attempts a deed for 
the benefit of another, and his unsuitability for coopera­
tive life causes him to seek refuge in prison, which is the 
symbolical equivalent of a flight from existence.
Wolf unter Wolfen marks a drastic transition in 
Fallada's thought concerning the relationship of the indi­
vidual and authority. An objective approach to the problem 
becomes evident. The size and structure of the novel 
indicate that Fallada attached especial importance to it.
It is by far the longest (731 pp.) and most carefully
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organized of his novels. Meticulous allegory is present, 
and the scope includes a consideration of the political, 
social and moral problems of Germany. In Wolf unter Wo1fen 
Fallada evinces a conservative approach. For the first 
time his view is fixed upon the interests of society. The 
individual is seen in the context of his usefulness to 
society, to which he has a moral responsibility.
That Fallada was primarily interested in treating 
the individual not as a victim, but as a part of society, 
is shown by the symbolism which equates Wolf with Germany. 
Thus Fallada expresses the essence of his new outlook: 
the interests of the individual and those of society are 
identical.
Authority, as exercised by Studmann and Pagel, is 
seen ideally as an expression of social interest aimed at 
the establishment of an orderly society. Just as, by 
unselfish dedication to the responsibilities of management 
at Neulohe, Pagel puts the estate in order, so Germany is 
brought back from the edge of chaos by Stresemann's 
politics of the center.
Pagel's relationship to authority changes from one 
of hostility to one of cooperation. Corresponding to this 
development is seen a change in his approach to life. In 
Berlin he is selfish. He betrays his fiancee and allows 
his mother to support him. He is indifferent to his 
country's political and economic difficulties. He lives 
emotionally insulated from others, making no contribution
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to society. He is unhappy and dissatisfied with life.
The decision to go to Neulohe indicates his desire to flee
from responsibility.
At Neulohe, forced by circumstances to work coop­
eratively, Wolf overcomes his anti-social orientation. He 
displays an interest in the success of a common undertaking 
and a willingness to cooperate to achieve goals important 
to others, thus making an active contribution to society.
In this way he achieves a sense of fulfillment and happiness. 
His decision to marry Petra and to become a psychiatrist is
a commitment to total participation in life.
With Der Trinker Fallada returned to the subjective 
method of presentation which characterized Kleiner Mann—  
was nun? and Wer einmal aus dem Blechnapf frisst. Concomi­
tant with a pattern of hostility toward authority, Sommer 
tends to excuse himself by accusing others. Here, however, 
because society is presented realistically rather than 
distorted to justify the individual's faults, the subjective 
viewpoint does not, as before, draw sympathy to him, but 
rather exposes his aberration.
The handling of the asylum as a hypothetical society 
devoid of social interest shows that Fallada's interests 
are primarily with society rather than with the outsider 
and his complaints against society. The life in the asylum 
is presented as insupportable, subject to centrifugal 
forces of individual selfishness which tear it apart.
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Authority, despite Sommer's relentless hostility to 
it, appears in the novel as a cohesive force, encouraging 
cooperation and discouraging behavior harmful to society.
Though Sommer makes justifying arguments for his 
shortcomings, he is evidently an egotist willing to 
sacrifice the interests of others for his own momentary 
satisfaction. His behavior tends primarily to the avoidance 
of contact with others. He is incapable of contributing 
constructively to society. Because he fears life, a sym­
bolic withdrawal from it is not a drastic enough solution 
for him; he considers death the only sure sanctuary from 
the threats of existence.
Jeder stirbt fur sich allein is an examination of 
first principles about the nature of legitimate and ille­
gitimate authority. Fallada shows that the validity of 
authority derives from its function as a force for the 
general welfare. When, as in the instance of the National 
Socialist government, authority is indifferent to this 
objective, it forfeits its claim to the loyalty and support 
of the individual. Under such authority the individual 
must transfer his allegiance to an ideal form of authority 
dedicated to the promotion of social interest. Quangel 
rejects Nazism in favor of an ideal of government based on 
his middle-class concept of justice. However, because he 
is by habit an asocial individual, his efforts toward his 
ideal are largely unsuccessful.
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Quangel wishes to live only for himself and to 
isolate himself from others. He is actively opposed to 
contributing to the welfare of others. The result of this 
outlook, that he does not understand other people, con­
tributes to the failure of his postcard-campaign. However, 
having once begun writing the postcards, he discovers and 
develops a concept of ideal authority. His identification 
with this concept is strengthened by the influence of 
Dr. Reichhardt, who enunciates the social ideals for which 
Quangel strives. Quangel gradually develops a genuine 
interest in others and a sense of social interdependency. 
The messages he writes show a sense of the identity of the 
interests of all individuals in society. Despite the 
practical failure of his efforts, Quangel achieves happi­
ness through them.
The martyr-motif in Jeder stirbt fur sich allein 
can be contrasted with its use in Wer einmal aus dem 
Blechnapf frisst. The elements of self-pity and defeat 
evident in the earlier novel are replaced by a sense of 
courage and final victory.
Der Alpdruck can be regarded as a summing-up of the 
conclusions and views seen in the other five novels dis­
cussed. Because of its faulty organization, however, Der 
Alpdruck falls short of a definitive statement on the 
relationship of the individual and authority. Yet it gives 
insights into the author's thought processes not furnished 
by more polished novels. Manthey's description of Der
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Alpdruck as "unkaschiert" is apropos. The full signifi­
cance of the symbolism Fallada had used repeatedly in 
previous novels is laid bare here.
Doll's difficulties after the war represent those 
of Germany. The clinics he visits symbolize, respectively, 
illegitimate, predatory authority and beneficent authority 
dedicated to the maintenance of social interest.
At first Doll is characterized by self-interest 
and withdrawal from social contact. His attempt to escape 
the challenges of life by the use of narcotics shows his 
profound unhappiness. Only by a sense of identification 
with others and a constructive participation in society is 
Doll able to overcome his depression and lethargy.
The six novels discussed trace a metamorphosis in 
Fallada's thought. The line of development proceeds from 
a view of the individual as the victim of society and its 
authorities, to a concept of the individual and authority 
cooperating to further the welfare of society. The greatly 
matured Fallada considered the latter arrangement to be 
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In the six novels discussed a dichotomization 
of human traits is evident. Using the individual's 
relationship to authority as a point of reference, the 
dichotomization can be expressed graphically in the 
following table:











Fallada's use of names and language is often an 
index in his novels of the relationship of the individual 
to authority and of the author himself to his creations.
The attachment of meaning to proper names began with 
Fallada's choice of a pseudonym, which is derived from a 
nonsense-word, "falada," spoken by the horse which always 
told the truth in the Grimm brothers' story Vom treuen
C. C
Schimmelpferd. Accordingly, the names Fallada gave his 
characters often summarize their personalities. In 
Kleiner Mann— was nun?, Dr. Sesam's name refers to the 
sesame grain, which, like the character himself, possesses 
a marked oiliness. The name of Pinneberg's first employer, 
Kleinholz (kindling), has a diminutive tone suggestive of 
the man's spiritual littleness. "Jachmann" is similar to 
"jachtern," a verb meaning "to romp or be merry in a noisy 
manner." This describes the sort of life Jachmann leads 
in the novel. Lehmann's name is a form of "Lehnsmann" 
(vassal), indicating his servility toward those in power.
Kufalt is faced with authority figures bearing such 
names as Marcetus ("markieren": to fake), Zumpe ("Sumpf":
Jakob and Wilhelm Grimm, Deutsche Sagen (Berlin:
Im Propylaen Verlag Cn.d.]), I, 130.
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swamp), and by his arch rival, the convict Batzke 
("Batzen": lump or clod).
With Wolf unter Wolfen a new attitude is evident 
in the author, and this is reflected by a shift in his 
use of proper names. The malice evident in the earlier 
nomenclature is not seen here. The name "Wolf," as the 
title of the novel suggests and the plot bears out, indi­
cates the character's fight for survival, as well as his 
life in a social framework (. . . unter Wolfen). The
name of his fiancee, Petra, describes her rock-like 
steadiness of purpose. Von Prackwitz1 name is purely 
descriptive: "Prachse" is a colloquial term for "sabre.”
Combined with the word "Witz" (understanding), it forms 
the name of the character whose mind was exclusively 
military.
In Der Trinker the author's criticism is directed 
explicitly at anti-social individuals, and this fact is 
reflected in the names he has given them. "Duftermann" 
suggests "duften," meaning "to stink." "Mordhorst" can 
be directly translated as "nest of murder." "Buck" sug­
gests "Buckel" (hunchback), indicating this character's 
moral deformation.
Jeder stirbt fur sich allein and Der Alpdruck show 
a marked decrease in the author's use of descriptive proper 
names. This is no doubt true in the former novel because 
Fallada chose to use the names of actual people. Yet he
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changed the name of the real-life judge Freisler to 
"Feisler," suggestive of the verb "feisten" (to break 
wind). The name "Doll" in Der Alpdruck indicates the 
reasonless self-destructive tendencies of that character. 
"Doll" is a colloquial spelling of "toll," meaning "crazy."
The use of substandard language by Fallada's 
characters signifies their departure from standard norms 
of social behavior. This is seen, appropriately enough, 
almost exclusively in Wer einman aus dem Blechnapf frisst, 
in which the actual vocabulary of criminals is faithfully 
presented. In the title itself, the word "frisst" is 
properly used only in reference to animals. This reveals 
that the criminals are socially no better than animals. 
Other substandard German words used in this novel are 
"Rochus" (p. 60), "battle cry"; "Kittchen" (p. 168),
"jail"; "verkorkst" (p. 168), "fouled up"; "roboten"
(p. 322), from the Russian "to work"; "Kippe oder Lampen" 
(p. 221), "halves or I'll squeal"; and "anscheissen"
(p. 222), "to do someone dirty."
In Jeder stirbt fiir sich allein, Quangel's use 
of the substandard German words "oiler dussliger" (p. 39), 
meaning "old, stupid," merely show his low educational 
level.
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